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E D T 0 R A L 
The Action Plan for the Single Market has come to an end. 
In just 18 months, we have accomplished real progress towards making the Single Market a reality for 
citizens and business. 
One of the main targets was to ensure that Single Market 
rules are applied in practice. The outcome has been very encouraging. Particular successes include 
cutting the percentage of Single Market Directives not yet implemented in all Member States (the 
"fragmentation factor') from 35% in June 199 7 to 13. 9% by the end of 1998; putting in place 
structures for problems to be resolved directly between Member States; and accelerating infringement 
procedures against Member States where Single Market rules are not applied. This progress has been 
greatly facilitated by the 'peer pressure' introduced by the Single Market Scoreboard, which has proved 
itself to be an excellent management tool for monitoring the functioning of the Single Market. As a 
result of its success, the Scoreboard will continue to appear twice per year. 
Establishing the Dialogue with Citizens and Business was 
another landmark - never before have we managed to reach out so effectively to those with a direct stake in the Single Market. 
There has also been significant progress on ft/ling remaining gaps in the Single Market's legislative framework with the adoption 
of Directives on avoiding potential barriers to electronic commerce, protecting biotechnology inventions, conditional access 
services (such as pay-TV) and gas liberalisation. 
On the other hand, there are disappointments. There is still 
a significant backlog of Single Market Directives not yet implemented; a high level of state subsidies which continue to distort 
the Single Market and no agreement on the European Company Statute. 
We must now maintain the momentum and political impetus 
of the last 18 months. Our main task is to f,ne-tune and ensure the smooth functioning of the Single Market so as to maximise 
its contribution to the everyday lives of citizens and business (better job opportunities, wider choice of goods and services, lower 
prices and easier travel). And the Single Market must contribute to the EU's overall economic well-being in terms of competi-
tiveness and growth while respecting the Union's wider concerns such as environment and consumer protection issues. To do 
this, the Commission will bring forward its proposals to follow the Action Plan at the Internal Market Council in June. 
Future Single Market objectives will in particular target 
everyday issues for citizens and business: we shall pay particular attention to feedback from the Dialogue with Citizens and 
Business, to the Scoreboard business survey, and to our market analysis prepared for the EU's Economic Policy Guidelines (see 
the Special Feature accompanying this issue). As well as further tightening up enforcement of Single Market rules and cutting 
red tape, these priorities will include specific action to tackle problem areas in the Single Marke~ such as mutual recognition 
of national rules. 
Other priorities will be to ensure the EU's financial services 
sector realises its full potential (notably through the Framework for Action - see pages 8-9 of this issue); improving the 
functioning of public procurement markets (see page 21 for our latest initiative on public/private partnerships); and adapting 
the Single Market framework to new challenges and opportunities, such as electronic commerce. Initiatives to meet many of 
these priorities will be non-legislative, as well as legislative, because they can o~en prove to be more effective. 
Finally, a word on Single Market News itself. I should very 
much welcome a response to our request for readers to complete the questionnaire accompanying this issue (see centre pages). 
This will help us to take into account your interests and preferences to improve the magazine. 
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ACTUALITE D U MA R CHE UNI Q UE 
The One Sto 
La Commission europeenne 
a ouvert sur Internet un 
guichet unique destine aux 
entreprises souhaitant en 
savoir plus sur les regles du 
Marche unique et sur Jes 
possibilites qu'il offre . 
Cet outil pratique et facile-
ment accessible pent etre 
utilise gratuitement par les 
entreprises, notamment les 
PME, pour obtenir une 
reponse a de nombreuses 
questions concretes. 
II constitue une passerelle 
vers des donnees, des ren-
seignements et des conseils 
en provenance de nom-
breuses sources existantes. 
Ainsi, le guichet Internet 
donne directement acces a 
plus de 230 Euro Info 
Centres. II permet egale-
ment d'acceder directe-
ment aux avis de marches 
publics publies sur la base 
de donnees "Tenders Elec-
tronic Daily" (TED), ainsi 
qu'aux points de contact 
pour les citoyens et les 
entreprises mis en place 
clans les administrations des 
Etats membres. Ce guichet 
Internet unique, disponible 
clans Jes onze langues de 
!'Union, fai r partie inte-
grante de !'initiative 
11 Europe Direct II de la 
Commission europeenne. 
(Voir le guide d1utilisation 
sur la derniere page) 
On 25 January 19991 a One Stop Internet 
Shop was launched by the European Commis-
sion as part of its permanent Dialogue with 
Business. It is intended for businesses who want 
to find answers quickly to questions about the 
business environment and opportunities in the 
Single Market. It is a practical and accessible 
tool for businesses which can be used1 free of 
charge, as a gateway to data, information and 
advice from many existing sources in the eleven 
languages of the European Union. 
"The One Stop Internet Shop aims to give business 
better and easier access to information and advice 
on Single Market rules and opportunities", said 
Single Market Commissioner Mario Monti. "Such 
information and advice are essential to allow busi-
ness to take full advantage of the Single Market. 
We also expect the Internet Shop to provide us 
with valuable feedback from business on the pro-
blems companies encounter in the Single Market, 
which will help us to improve the Single Market 
framework further". The need for such informa-
tion and advice was confirmed, for example, by 
opinion surveys of companies which identified the 
absence of information on Single Market rules as a 
significant obstacle to cross border activity. 
However, the Dialogue with Business is not a 
stand-alone initiative it is closely linked with the 
Dialogue with Citizens and part of the Commis-
sion's Europe Direct initiative. It achieves one of 
the aims of the Single Market Action Plan through 
providing user-friendly access to information and 
advice about the Single Market which is relevant to 
business - in particular SMEs. It also helps to col-
lect feedback from business with a view to identi-
fying ways in which the operation of the Single 
Market can be improved. The Commission's net-
work of Euro Info Centres (EICs) as a source 
business advice and assistance for SMEs will play a 
key role to this respect. 
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The One Stop Internet Shop aims to enable busi-
nesses, and particularly SMEs, to surmount the 
"Tower of Babel" situation which arises from the 
existence of many diverse internet sources of in-
formation and advice for doing business in the 
Single Market. It is often not easy for economic 
operators to find the right information and get 
help when they encounter practical difficulties. 
Th is is why the One Stop Internet Shop makes a 
pre-selection of existing websites (or parts of 
them) which are relevant for firms operating in the 
Single Market. Instead of surfing on the net for 
hours in order to find the right information and 
advice from different sources, companies can 
"bookmark" the website and use it as starting 
point from which they could gain access to all the 
necessary information and advice resources at 
European, national, regional and local level. In this 
way, the One Stop Internet Shop for Business 
becomes the portal to business information in the 
EU. 
Free and in eleven languages 
The One Stop Internet Shop for Business offers: 
• user-friendly access to a wide range of sources of 
information on EU programmes and initiatives 
relevant to enterprises, and in particular to 
SMEs, including practical tools such as a free 
translation services and business directories; 
• immediate access to a number of free advice 
services at European, national, regional and local 
level. In particular, the site offers direct access to 
over 230 Euro Info Centres, the Commission's 
largest business advice network. This is likely to 
be of particular value to small and medium-sized 
companies which may lack the resources to 
track down information on their own; 
• in-depth information and tailored advice on key 
issues. During the initial phase, special emphasis 
has been put on the following topics: technical 
standards, EU funding opportunities, intellectual 
property rights and public procurement. 
A vital component of the Dialogue is the possibility 
for companies to give feedback on the difficulties 
they encounter when exercising their rights in the 
Single Market. This feedback is needed in order to 
identify ways in which the operation of the Single 
Market can be further improved. 
For more information, 
please contact 
Jobst von Kirchmann 
DGXV/A-1 
TEL.: ( + 32 2) 2965824 
FAX: (+32 2) 2954351 
E-mai l: A l@dg15.cec.be 
,,, e++w;+·+·++++ 
for Business 
Despite the launch being so recent, the first feed-
back from businesses has started to arrive in the 
"Dialogue with Business" mailbox. The develop-
ment of a fully operational feedback mechanism 
(based on the EiC network) and the analysis of this 
feedback will be an important issue fo r the coming 
months. Moreover, new areas of specialised infor-
mation will be added to the site shortly. 
In the meantime, in your capacity as a "European 
Multiplier" can help us to promote the Business 
Dialogue and more particularly the One Stop 
Internet Shop by disseminating this information 
through your channels (networks, business organi-
sations, etc.). 
On the last page 
of this edition 
you will find 
an information sheet 
which explains 
all the features of the 
One Stop Internet Shop. 
How companies make use of the Dialogue with Business? 
Eine k/einere Leverkusener Bauf,rma mochte an offentlichen Ausschreibungen in anderen EU-Mitgliedstaaten 
teilnehmen und sucht lnformationen sowohl iiber nationale als ouch iiber europi:iische Ausschreibungen (hoher 
Schwellenwert). Ein Mitarbeiter ru~ daher den Tei/ des One Stop Internet Shop au(, der sich au( offentliche 
Ausschreibungen bezieht. Nachdem er in der Datenbank TED einige interessante nationale Angebote (die nur 
in der jeweiligen Landessprache vorliegen) gefunden und sie mit dem kostenlosen Systran-Obersetzungsdienst 
automatisch iibersetzt ha~ wendet er sich an das Koiner Euro Info Centre (EiC), das au( offentliches Auf-
tragswesen spezialisiert ist. Das EiC hi/~ ihm schlieBlich bei der Erste/lung eines korrekten Angebotes. 
Un organisme de formation a Liege recherche des f,nancements pour des formations destinees a des 
ch6meurs. En consultant le guichet Internet unique destine aux entreprises, l'interlocuteur apprend que toute 
une serie d'instruments ont ete mis en reuvre par la Commission europeenne pour ameliorer l'acces au 
f,nancement des entreprises innovantes et creatrices d'emplois. Souhaitant obtenir un conseil personnalise, cet 
organisme contacte directement par e-mail un des Euro Info Centres specialises dons les f,nancements 
europeens pour obtenir des renseignements et conseils personnalises. 
A Dutch company shipping timber to the United Kingdom was subjected to a customs check at Tilbury docks 
(UK). Much of the contents of the container had to be unpacked. The costs arising from the inspection were 
then charged to the Dutch company, which requested vbia the One Stop Internet Shop the advice of its 
national contact point and enquired whether the customs authorities were entitled to make such charges. The 
Business contact point in The Hague identified this as a breach of the EC Treaty and forwarded the case to 
the respective Dutch authorities which discussed the problem with its counterparts in the UK. The UK customs 
authorities have withdrawn the measure and refunded the fees paid by the company. 
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markt erfahren wollen, hat 
die Europaische Kommis-
sion im Rahmen ihres 
Dialogs mit den Unter-
nehmen einen ,,One Stop 
Internet Shop fur die Wirt-
schaft" eingerichtet. 
Dieses praktische Instru-
ment gibt in elf Sprachen 
kostenlosen Zugang zu 
Daren, lnformationen und 
individueller Beratung. 
Es bietet u.a. direkten 
Zugang zu iiber 230 Euro-
Info-Zentren, zu Aus-
schrei bungsbekannt-
machungen ( iiber die 
Datenbank TED = 
"Tenders Electronic 
Daily"), zu Kontaktstellen 
fur U nternehmen in den 
Behorden der Mitglied-
staaten und zu einem 
kostenlosen Ubersetzungs-
dienst. Ziel des Dialogs ist 
es, durch bessere Informa-
tion und Analyse des Feed-
backs von Unternehmen 
die Funktionsweise des 
Binnenmarktes weiter zu 
verbessern. 
Der Dialog mit Unter-
nehmen ist eng mit dem 
Dialog fur Burger verbun-
den und Teil der 11 Europe 
Direct"-Initiative der 
Europaischen Kommission. 
( Siehe Info auf der letzten 
Seite) 
ACTUALITE DU MARCHE UNIQUE 
Significant progress towards 
improving the functioning 
of the Single Market has 
been achieved by the Single 
Market Action Plan, 
according to an assessment 
recently published by the 
European Commission. 
Endorsed by the Amsterdam 
European Council in June 
1997, the Action Plan set 
out an ambitious 18-month 
programme in the run up to 
the introduction of the 
euro. Particular successes 
include cutting the percen-
tage of Single Market 
Directives not yet imple-
mented in all Member 
States, from 35% in June 
1997 to 13.9% at the end of 
1998 and accelerating 
infringement procedures 
against Member States 
where Single Market rules 
are not applied. Adoption 
of Directives on transparency 
of potential barriers to elec-
tronic commerce, protecting 
biotechnology inventions, 
conditional access services 
and gas liberalisation are 
successful results. 
The Dialogue witl1 Citizens 
and Business has also 
proved successful at raising 
awareness of Single Market 
opportunities. The Com-
mission will shortly outline 
specific measures for the 
proper functioning and 
development of the Single 
Market. 
Une recente evaluation publiee par la 
Commission europeenne, montre que le 
Plan d)action a permis d)accomplir de 
notables progres dans Famelioration du 
fonctionnement du Marche unique, au 
service des citoyens et des entreprises. Avalise 
par le Conseil europeen d)Amsterdam en 
juin 1997, le Plan d)action prevoyait un 
ambitieux programme de dix-huit mois 
dans la perspective de hntroduction de 
Feuro. Au nombre des progres accomplis, on 
notera que le pourcentage de Directives 
relatives au Marche unique non encore 
transposees dans tous les Etats membres a ete 
ramene de 35 % en juin 1997 a 13,9 % fin 
de 1998. On relevera aussi Facceleration des 
procedures d)infraction a Fencontre d)Etats 
membres qui n)appliquent pas les regles 
communautaires. 
L)adoption des Directives sur la transparence 
des obstacles au commerce electronique, sur 
la protection des inventions biotechnologi-
ques, sur les services a acces conditionnel et 
sur la liberalisation du marche du gaz, 
ainsi que Les progres realises dans la coordi-
nation en matiere de fiscalite directe, sont 
egalement a saluer. Enfin, le dialogue avec 
les citoyens et les entreprises constitue a 
Fevidence une reussite en terme de sensibili-
sation aux possibilites offertes par le Marche 
unique. La tdche principale va desormais 
consister a proceder a certains ajustements. 
C'est dans cette optique que sera elabore, 
d)ici le mois de juin, un cadre pour les objec-
tifs futurs du Marche unique. 
Dans !'elaboration de ces nouvelles mesures, la 
Commission europeenne accordera une attention 
toute particuliere aux informations transmises, 
notamment dans le cadre du dialogue avec les 
citoyens et les entreprises. Les resultats de l'en-
quete realisee aupres des chefs d'entreprise (voir 
SMN n° 15), ainsi que le Rapport sur la reforme 
economique (voir Dossier special) seront egale-
ment pris en compte. 
«Outre un contr61e plus strict de !'application des 
regles du Marche unique et la simplification des 
formalites administratives, nos priorites consiste-
ront a apporter des solutions specifiques aux 
problemes qui subsistent dans certains secteurs, 
comme celui de la reconnaissance mutuelle 
des reglementations nationales", a declare le Com-
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Evaluation 
missaire Mario Monti. "Des efforts devront egale-
ment etre accomplis afin que le secteur des services 
financiers developpe tout son potentiel, pour que le 
fonctionnement des marches publics s'ameliore et 
que le cadre du Marche unique s'adapte aux nou-
veaux defis et aux nouveaux debouches, notam-
ment ceux du commerce electronique. Dans un 
grand nombre de ces domaines d'action prioritai-
res, nous proposerons des initiatives legislatives et 
non legislatives, puisqu'il s'avere que ces dernieres 
sont souvent plus efficaces. Nous nous efforcerons 
aussi, en particulier, de prendre en consideration 
les interets des consommateurs et la protection de 
l'environnement dans notre action en faveur du 
Marche unique. Ces priorites seront regulierement 
reexaminees et adaptees." 
Les realisations les plus marquantes du Plan d'ac-
tion sont les suivantes: 
Rendre la legislation plus efficace 
• Des progres sensibles ont ete observes dans la 
transposition des Directives relatives au Marche 
unique, le pourcentage des Directives non encore 
transposees dans tous les Etats membres ayant ete 
ramene de 35 % a 13,9 %. 
• Le cadre pour !'application de la legislation et la 
resolution des problemes a ete renforce. La mise 
en place d'un reseau de centres de coordination et 
de points de contact permet aux Etats membres 
de resoudre directement entre eux les problemes 
signales par des particuliers ou des entreprises. De 
nouvelles ameliorations ont aussi ete apportees 
aux regles internes de la Commission pour la 
conduite des procedures d'infraction. 
• Le panel d'entreprises europeennes a ete lance. 
II permet a la Commission de tenir compte de 
l'avis des utilisateurs a propos des contraintes 
administratives et des coGts d'adaptation induits 
par les nouvelles propositions legislatives. 
Supprimer les principales distorsions 
• L'adoption, en decembre 1997, d'un paquet de 
mesures fiscales, y compris un code de conduite 
dans le domaine de la fiscalite des entreprises, a 
donne un nouvel elan a la coordination des actions 
en matiere de fiscalite directe. 
• En matiere de concurrence, la quasi-totalite des 
mesures prevues dans le domaine de la repression 
des ententes et dans celui des aides d'Etat ont ete 
adoptees. 
Ma re he 
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Supprimer les obstacles sectoriels 
• T ous les engagements pris en matiere d'innova-
tion et de nouvelles technologies ont ete 
respectes, entre autres !'adoption de Directives 
sur un mecanisme de transparence reglementaire 
pour les services de la societe de !'information, sur 
les services a acces conditionnel et sur les inven-
tions biotechnologiques. II faut rappeler aussi la 
presentation de propositions de Directive sur les 
signatures numeriques et sur le droit d'auteur et 
les droits voisins. 
• En ce qui concerne les services financiers, la 
Commission a presente ses propositions de 
Directive sur les organismes de placement collec-
tif en valeurs mobilieres (OPCVM) et sur la vente 
a distance de services financiers. 
• Le cadre legislatif communautaire pour la libera-
lisation des services publics a ete renforce grace a 
!'adoption de la Directive creant un marche inte-
rieur du gaz naturel. 
Au service de tous les citoyens 
• Le Dialogue avec les citoyens et les entreprises 
diffuse des informations par telephone et Internet. 
Ce Dialogue dote !'initiative "Citoyens d'Europe" 
d'une structure permanente avec le guichet Inter-
net unique destine aux entreprises (voir page 2-3). 
• Le reseau d'information et de consultation des 
Services europeens de l'emploi (EURES), sur 
Internet depuis juin 1998, gere aujourd'hui plus de 
SOO.OOO demandes annuelles sur les offres d'emp-
loi dans l'Union. 
• La protection des droits de securite sociale des 
personnes qui se deplacent au sein du Marche uni-
que a ete etendue afin d'englober les etudiants et 
les fonctionnaires affilies a des regimes particu-
liers. La Commission a lance un programme ambi-
tieux de simplification et de reforme de la coordi-
nation des regimes de securite sociale. 
• La Directive visant a faciliter la libre circulation 
des travailleurs cotisant a des regimes comple-
mentaires a ete adoptee. 
• Le Conseil est parvenu a une position commune 
concernant la proposition d'etendre le champ 
d'application de la Directive "responsabilite du fait 
des produits" aux produits agricoles primaires. 
En souffrance 
La Commission observe cependant que les 
progres ont ete insuffisants sur les points suivants: 
- les Etats membres n'ont pas reussi a resorber 
completement le retard pris dans !'adoption des 
mesures de transposition "Marche unique"; 
- les progres dans le domaine des brevets, des 
produits de construction et du marquage de con-
formite ont ete plus lents que prevu; 
- le rythme auquel les recommandations SLIM 
(Simplification de la legislation du Marche unique) 
sont transformees en propositions legislatives 
concretes a ete jusqu'a present relativement lent; 
- l'Union a encore de considerables efforts a 
accomplir pour supprimer les obstacles fiscaux 
restants et offrir un environnement fiscal plus 
favorable a la creation d' emplois ; 
- les aides d'Etat restent l'une des principales sour-
ces de distorsion de la concurrence au sein du 
Marche unique; 
- ii s'est avere difficile de parvenir a un accord sur 
le statut de la societe europeenne, en depit des 
efforts intensifs deployes par les differentes pre-
sidences du Conseil. 
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Eine kiirzlich veroffentlichte 
Bewertung der Kommission 
unterstreicht, dcill der Bin-
nenmarkt-Aktionsplan zum 
besseren Funktionieren des 
Binnenmarkts beigetragen 
hat. Der im Juni 1997 
verabschiedete Aktionsplan 
beinhaltete ein ehrgeiziges 
18-Monats-Programm fur 
die Zeit bis zur Einfuhrung 
des Euro. Die dabei erziel-
ten Erfolge betreffen z.B. 
die V erringerung des 
Anteils der noch nicht EU-
weit umgesetzten Binnen-





regeln. Ferner gehoren 
dazu die Verabschiedung 
von Richtlinien auf folgen-





und Liberalisierung der 
Gasmarkte. Uber den Dia-
log mit Burgern und Unter-
nehmen wurden a~erdem 
die Vorteile des Binnen-
marktes starker ins Be~t-
sein geruckt. Demnachst 
wird die Kommission weitere 




Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Anthony Dempsey 
DG XV/A-I 
TEL: (+ 32 2) 295 73 57 
FAX:(+ 32 2) 296 09 50 
E-mail: A l@dg15.cec.be 
S E R VICES FINANCIERS 
Resume 
Depuis !'introduction de 
l'euro, la Commission 
europeenne s'interroge sur 
le montant eleve des com-
missions prelevees !ors des 
transactions bancaires. 
Tout en surveillant de pres 
!'evolution de la situation, 
elle entend bien encoura-
ger les banques a reduire le 
cout des transactions 
( transferts, cheques, cartes 
de credit) et des echanges 
de billets clans la zone euro. 
A cet effet, la Commission 
publiera, au printemps, une 
Communication sur l'avenir 
des systemes de paiement 
clans le Marche unique. 
Elle y definira un cadre 
detaille pour parvenir a une 
zone unique de paiement. 
L'urgence d'une action en 
la matiere a d'ailleurs ete 
soulignee !ors de la premie-
re reunion du Groupe poli -
tique sur Jes services finan-
ciers (voir page 8). 
En outre, la Commission a 
pris des mesures pour que 
Jes citoyens puissent appor-
ter des precisions, et rece-
voir des informations, sur 
des cas presumes de non-
respect du cadre juridique 
de !1euro, comme !'applica-
tion incorrecte du taux de 
conversion officiel ( voir Jes 
points de contact ci-contre). 
te European Commission firmly intends 
to be a catalyst for encouraging banks to 
lo1Ver the cost of cross-frontier transactions 
(transfers) cheques and payment cards) and 
of banknote exchanges. To this effect) the 
Commission will issue a policy Communica-
tion in the Spring of 1999 on payment 
systems in the Single Market. 
This will set out a detailed framework for 
achieving the goal of a single payments 
area. The urgency for action in this area 
was fully supported by the personal represen-
tatives of EU Finance Ministers at the first 
meeting of the Financial Services Policy 
Group (chaired by Commissioner Monti) on 
28 January 1999 (see page 8). 
A Recommendation on banking charges for con-
version to the euro (98/286/EC) was adopted by 
the European Commission in April 1998 (see SMN 
N° 12), and in December 1998. The Commission 
made public an initial evaluation which indicates 
that banks throughout the euro area intended to 
implement the Recommendation. According to 
the Recommendation, banks will not charge for 
converting accounts from the national currency 
unit of the individual participating Member State to 
the euro unit (e.g. from Italian lira to euro in Italy) 
or for converting payments to and from the euro 
and the national currency unit. Furthermore, the 
Recommendation provides that banks cannot 
charge a different fee for services in the euro unit 
than that for otherwise identical services in the 
national currency unit. This is an important and 
significant contribution to public confidence in the 
changeover to the euro. The Commission will 
continue to monitor the effective implementation 
of the Recommendation. 
The Recommendation does not, of course, ask 
that banks cease to charge for the services they 
provide including, for example, the purchase or 
sale of banknotes of other Member States. The 
Recommendation does, however, require that full 
transparency is provided for all conversions and 
exchanges by showing clearly the application of 
the fixed conversion rates and identifying separa-
tely any charges of any kind which are applied. 
Prior to the introduction of the euro, bank char-
ges for services such as banknote exchange could 
be hidden, at least partly, in the difference, or 
"spread", between their buying rate and their sel-
ling rate for a currency. Application of a "spread" 
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was a non-transparent method of charging, which 
the Commission has long called on banks to 
discontinue. 
With the introduction of the euro, banks are no 
longer able to calculate their charges within an 
exchange rate "spread", for transactions involving 
the currency units of participating Member States. 
This is because of the fundamental requirement 
that the fixed conversion rates set by the EU's 
Council of Finance Ministers on 31 December 
1998 are applied for all conversions and exchanges 
between participating national currency units. 
Banks must, therefore, have altered their method 
of charging for all conversions and exchanges with 
effect from I January 1999 at the latest. 
Since the beginning of January 1999 there have 
been widespread criticisms concerning the high 
level of bank charges in some Member States, par-
ticularly fo r banknote exchange and cross-border 
transfers. There is a legitimate expectation that 
the level of charges for cross-border transactions 
should decrease, since banks no longer face the 
costs associated with exchange rate risk between 
currencies of countries participating in the euro 
and transparency will tend to · intensify competi-
tion between financial institutions. 
Statement calling on banks 
Early in January, Commissioner Monti wrote to 
the European banking associations to highlight 
concern regarding the level of charges and on 5 
February 1999, the Commission issued a state-
ment calling on banks to further increase transpa-
rency by making publicly available information 
showing changes in the total level of charges 
(before and after the introduction of the euro) fo r 
exchanging euro zone banknotes and cross border 
cheques, transfers and card payments. Banks in the 
euro zone were requested to report the state of 
play to the Commission before 31 March 1999 
through their European associations. The Com-
mission also called on users of financial services to 
report to the Commission details of any cases of 
banks' failure to respect the legal framework fo r 
the euro or the Commission Recommendation on 
transparency of bank charges (see the contact 
points below). The Commission will examine the 
situation and use the information gathered to build 
up a complete picture of the state of compliance 
with the Regulations on the legal status of the euro 
and the relevant Recommendations and to decide 
on any further action which may be necessary. The 
Ban kin 
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The contact points are: 
FAX: 





(+ 32 2) 296 56 08 
E-mail: 
eurosignal@dg24.cec.be 
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Commission has also recently launched investiga-
tions of possible infringements of EU competition 
rules by banks as regards charges. 
On credit transfers, the Commission recognises 
that there are still substantial differences in the 
level of charges for cross-border transactions 
compared to domestic transactions. However, the 
Commission believes that the transitional period, 
up to the date of introduction of euro notes and 
coins, provides a window of opportunity to bring 
down the charges for cross-border transfers. This 
means dealing effectively with weaknesses in 
cross-border payments infrastructure and the 
removal of other structural obstacles to cross-
border competition. It also requires that financial 
institutions understand the importance in political 
and commercial terms of increased investment in 
cross-border linkages between domestic retail 
payment systems. Public authorities at national and 
EU level also have a role to play in terms of not 
only exercising moral suasion, but also in promo-
ting action and in tackling administrative require-
ments which may add to the burden of banks when 
processing cross-border transactions. It is in this 
context that the Commission will present its 
forthcoming Communication on payment systems 
in the Single Market. 
Summary of relevant elements of the Commission's Recommendation 
The Commission Recommendation of 23 April 1998 contains a standard of good practice on conver-
sion without charge covering. 
• The conversion of incoming and outgoing payments denominated in the euro unit or in the national 
currency unit. 
• The conversion of accounts from the national currency unit to the euro unit both during and at the 
end of the transitional period. 
For example, in Germany there should be no charge for converting a OM payment to euro, so that it 
can be credited to a euro denominated account. If a bank customer in Germany continues to hold his 
account in OM, a payment received in euro (either from inside or outside Germany) should be con-
verted to OM and credited to his account without any fee for the conversion. (Of course, where banks 
already charge for a payment service itself they can continue to do so, but they cannot treat the con-
version of the payment as a service.) For accounts, there should be no charge for converting a OM 
account to a euro account either during or at the end of the transitional period. 
Furthermore, the Recommendation confirms that banks cannot charge a different fee for services in the 
euro unit than that for otherwise identical services in the national currency unit. 
The Recommendation also requires that full transparency is provided for all conversions and exchan-
ges by showing clearly the application of the fixed conversion rates and identifying separately from the 
conversion rate any charges of any kind which are applied. 
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Seit Einfuhrung des Euro 
beobachtet die Kommis-
sion die Entwicklung bei 
den Gebuhren fur Bank-
geschafte, zumal sie die 
Banken dazu anregen will, 





halb der Euro-Zone 
herabzusetzen. Sie wird 
demnachst eine politische 
Mitteilung zu Zahlungs-
systemen im Binnenmarkt 
veroffentlichen, in der sie 
die Rahmenbedingungen 
fur die Schaffung eines 
einheitlichen Raums fur 
den Zahlungsverkehr 
erlautert. Die Dringlich-
keit fur Ma6nahmen auf 
diesem Gebiet wurde von 
den personlichen Vertre-
tern der EU-Finanzminis-
ter bei der ersten Sitzung 
der von Kommissar Mario 
Monti geleiteten Gruppe 
fur Finanzdienstleistungs-
politik am 28. Januar voll 
unterstiitzt (siehe Seite 8). 
Au6erdem hat die Korn-
mission Kontaktstellen 
eingerichtet, wo Burger 
zu vermuteten Regelver-
sto6en gegen die fur den 
Euro geltenden Regeln 
Hinweise geben und 
Informationen erhalten 





La France et le Luxembourg 
devant la Gour de justice 
La Commission europeenne a 
decide de saisir la Cour de justice 
europeenne contre la France 
parce qu'elle n'a pas transpose 
une Directive qui vise a renforcer 
la surveillance prudentielle dans 
le domaine des etablissements de 
credit, de /'assurance, des entre-
prises d'investissement et des 
organismes de placement collectif 
en valeurs mobiliercs (OPCVM). 
La Directive en question 
(95/26/ CE), dite "post-BCCI", 
aurait di1 etre transposee le 18 
juillet 1996 au plus tard, or la 
Francene l'a transposee pour 
aucun secteur jusqu'a present. 
La Commission a egalement 
decide de saisir la Cour de justice 
contre le Luxembourg, Ott la 
Directive a bien ete transposee en 
droit national mais uniquement 
pour le secteur des assurances. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Marc Vereecken 
DG XV/C-1 
TEL: ( + 32 2) 295 79 78 
FAX: (+ 32 2) 295 09 92 
E-mail: C l@dg15.cec.be 
l e Financial Services Policy Group (FSPG), 
composed of personal representatives of Econo-
mic and Finance Ministers and the European 
Central Bank; and chaired by Commissioner 
Mario Monti, met in Brussels on 28 January 
and 25-26 February. The Group has been 
established to identify priorities amongst the 
measures outlined in the "Financial Services: 
building a Framework for Action" Commu-
nication adopted on 28 October 1998 
(see SMN n°15). The Group will also advise 
the Commission on the best operating condi-
tions to ensure the optimal functioning of the 
Single financial market. On the basis of the 
work of the group; the Commission will sub-
mit proposed priority actions to the Council of 
Finance Ministers next May and report to the 
European Council in June. The Group has 
been asked by the Council to examine four 
areas: where new legal initiatives will be 
required, where existing provisions have to be 
adapted to new developments, where existing 
provisions need to be simplified and where 
these should be more coherent. 
First meeting 
The Commission submitted working documents on 
each of the four items under discussion into the first 
meeting. The main elements were as follows: 
• Immediate priorities 
Facilitate approval of existing proposals. The 
Commission identified the following proposals on 
which personal representatives were invited to 
commit themselves to take every possible action 
within their administrations to work towards agree-
ment by mid-1999: 
- the two proposed Directives on the winding-up 
and liquidation of banks and insurance companies; 
- the proposed Directive on take-over bids (see 
SMN N° 10); 
- the proposed Directive on the European Compa-
ny Statute (see SMN N° 13). 
Member States' representatives were also asked to 
confirm their commitment to do everything possible 
to allow the Council to adopt a common position on 
the following proposals by mid-1999: 
- the two proposals for UCITS Directives (see SMN 
N° 14); 
- the proposal for an Electronic Money Directive 
(see SMN N° 14); 
- the proposal for a Distance Selling of Financial Ser-
vices Directive (see SMN N° 15). 
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Amending and improving existing legislation. 
Two areas have been identified: 
- amendment of the money laundering Directive and 
plans to combat fraud in payment systems (see 
SMN N° 14); 
- improvements in the way the public-offer and 
listing prospectus Directives are applied. 
• Prudential rules 
Banking supervisory standards. Work is already 
underway in the Commission's Banking Advisory 
Committee (BAC) in order to identify and remedy 
shortcomings in the rules. Work in the EU is taking 
place in parallel with similar discussions at the inter-
national level in the Basle Committee on Banking 
Supervision. Solutions should in particular take fully 
into account the heterogeneous structure of the EU 
banking sector and reflect the fact that, unlike the 
Basle rules, EU rules also apply to investment firms. 
Insurance. A number of areas for improvement 
have been identified in the Commission's Insurance 
Committee, especially in relation to non-life business: 
- the solvency requirement for long term, long tail 
risks; 
- the indexation of the minimum guarantee fund and 
- the treatment of reinsurance, which is not regula-
ted at EU-level. 
Financial conglomerates. There are three issues 
at stake. The first is the difficulty for supervisors of 
securing an overall view of the risks run by such 
'financial conglomerates'. Subsequently, within a 
financial conglomerate, risks may not be adequately 
addressed by any of the supervisors concerned. The 
third concern is that the size of some of the groups 
concerned raises questions about the possible 
impact on the stability of the financial system if 
financial difficulties were occur. 
• Corporate governance 
The FSPG has been invited to confirm the view that 
corporate governance issues are of increasing 
importance in the context of an emerging European 
capital market and to support the Commission's 
work towards identifying and clarifying the extent of 
the issues which could stand in the way of an inte-
grated European capital market. 
• Accounting and auditing 
The tasks in this area comprise: 
- working towards maintaining consistency between 
the EU financial reporting framework and Interna-
tional Accounting Standards developed by the IASC; 
Resiimee 
Die aus personlichen Ver-
tretern der Finanzminister 
sowie der EZB zusammen-
gesetzte und von Kommis-
sar Mario Monti geleitete 
Gmppe fur Finanzdienst-
leistungspolitik (Financial 
Services Policy Group) hat 
am 28 . Januar und 25.-26. 
Febmar erstmals getagt. 
Sie soll unter den in der 
Mitteilung "Finanzdienst-
leistungen: Abstecken 
eines Aktionsrahmens 11 
erlauterten MaBnahmen 
(siehe SMN Nr.15) 
Prioritaten ermitteln. 
Ferner berat sie die Kom-
mission, wie bestmogliche 
Bedingungen geschaffen 
werden konnen, um ein 
optimales Funktionieren 




gebnisse der Gruppe wird 
die Kommission dem 
Finanzministerrat im Mai 
vorrangige Aktionen 
vorschlagen und dem 
Europaischen Rat im Juni 
berichten. Die Gruppe 
wurde vom Rat beaufuagt 
zu untersuchen, wo neue 
gesetzgeberische MaBnah-
men erforderlich sind, wo 
bestehende Regelungen an 
neue Entwicklungen ange-
paBt bzw. vereinfacht wer-
den und wo sie in einen 
deutlicheren Zusan1men-
hang gebracht werden 
milssen. 
Le Groupe politique des 
services financiers, 
compose des representants 
personnels des ministres 
des Finances et de la 
Banque centrale euro-
peenne, et preside par le 
Commissaire Mario Monti, 
s'est reuni a Bruxelles le 
28 janvier, ainsi que les 25 
et 26 fevrier. Ce Groupe 
est charge d'identifier les 
mesures prioritaires dans 
la Communication 
«Services financiers: elabo-
rer un cadre d'action» 
presentee en octobre 
1998 (voir SMN 11°15). 
Le Groupe devra aussi 
conseiller la Commission 
sur la maniere d'assurer le 
fonctionnement optimal 
du Marche unique finan-
cier. Sur base des travaux 
de ce Groupe, la Commis-
sion soumettra des propo-
sitions d'actions prioritai-
res au Conseil ECOFIN 
du mois de mai et fera 
rapport au Conseil euro-
peen de juin. Le Conseil a 
demande au Groupe 
d'examiner quatre domai-
nes: celui ou de nouvelles 
initiatives legislatives sont 
necessaires; celui ot'r ii faut 
adapter les dispositions 
existantes aux nouveaux 
developpements; celui ou 
il faut simplifier les dispo-
sitions actuelles et celui ou 
il faut les rendre plus 
coherentes. 
,we e++w;+·+·+ +++ 
- working towards a common understanding of 
the role of the statutory auditor in reporting to 
investors and capital markets; 
- reviewing whether the company reporting options 
in the Accounting Directives are inappropriate in 
view of the need for further harmonisation of finan-
cial reporting; 
- reviewing whether the company reporting options 
in the Accounting Directives are inappropriate in 
view of the need for further harmonisation of finan-
cial reporting. 
The Group has been invited to support this work 
and also to agree that there will need to be a "fast 
track" legislative mechanism for changing the Direc-
tives to reflect developments in IAS and in the 
market. 
Second meeting 
Discussions on 25 and 26 February were concentra-
ted on the following topics: 
• Supplementary pension funds 
The Commission outlined its preliminary thinking on 
a secure prudential framework within which 
second-pillar (employment-related) pension funds 
can be organised and managed. The Single Market 
for pension funds constitutes one of the gaping holes 
in the EU Single Market framework. Enabling sup-
plementary pension funds to optimise investment 
strategies across national markets and categories of 
assets can help to alleviate some of the burden on 
pension financing presented by demographic trends. 
The Commission is due to unveil these ideas in a 
Communication in late March or April. Reactions to 
this Communication will be given due consideration 
before legislative proposals are tabled later this year. 
• Expediting EU legislation for financial 
markets 
It currently takes up to 4 years between the detec-
tion of new prudential risk and completion of the 
co-decision procedure for adoption of any approp-
riate legislative response. As a consequence, the EU 
prudential framework is constantly running several 
years behind international best practice when it 
comes to regulating financial markets and institu-
tions. Cumbersome EU legislative procedures may 
therefore give rise to unnecessary exposure to 
financial instability. While there can be no question 
of rewriting the EC Treaty simply to respond to the 
ever-changing mosaic of financial markets, the Com-
mission believes that there is scope, with existing 
institutional arrangements, for a more rational and 
streamlined approach to elaborating EU financial 
legislation. 
• Completing retail financial markets 
The FSPG has the opportunity to grapple with one 
of the most difficult challenges for the EU's Single 
financial market - namely, how to offer financial 
institutions and customers the possibility of shop-
ping around different Member States for retail finan-
cial services while providing seamless and effective 
arrangements for safeguarding consumer interests. 
Active intervention by national authorities in 
defence of consumer interests is a sine qua non for 
creating the consumer confidence needed to sup-
port financial markets. However, a long history of 
such intervention, coupled with different national 
legal infrastructures and conventions, give rise to a 
formidable array of barriers to the cross-border 
provision of traditional financial services. This is 
reflected in the low (and for some services non-exis-
tent) level of cross-border trade in financial services. 
While there can be no question of allowing single 
market considerations to ride roughshod over con-
sumer protection, the FSPG may see room for prac-
tical actions which will serve both policy goals in a 
harmonious way. 
• Electronic commerce and financial 
services 
Widespread application of new communications 
technologies throws the issues relating to functio-
ning of a single retail financial market into sharp 
relief. By reducing distance costs, and offering finan-
cial institutions an alternative to expensive invest-
ment in retail branch networks, e-commerce 
provides the technological means to provide many 
high-street financial services on a cross-border 
basis. However, in doing so it highlights the fault-
lines between national legal, contractual and judicial 
systems. While these problems are not peculiar to 
financial services, the intensity and overlapping 
layers of national protection add to the complexity 
of the issues in this sector. 
The third meeting of the FSPG is scheduled for 
26 March. 
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LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES 
Ent raves 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Didier Millerot 
DG XV/D-1 
TEL: ( + 32 2) 296 97 82 
FAX: (+32 2) 295 47 80 
E-mail: D l@dg I S.cec.be 
' A la suite de plaintes) la Commission 
europeenne a decide de poursuivre des 
procedures d'infraction a l'encontre de la 
France concernant des entraves injustifiees a 
la libre circulation de marchandises en 
violation de ?article 30 du Traite CE. 
La Commission a decide de saisir la Cour de 
justice europeenne au sujet des pieces 
detachees d'automobiles en transit) des pates 
alimentaires et des barbecues a usage unique. 
Elle a aussi decide d'envoyer deux avis 
motives a la France concernant les aliments 
et boissons enrichis (par exemple) avec des 
vita mines) et les produits de traitement des 
eaux de piscines. 
Pieces detachees pour automobiles 
La Commission a decide de saisir la Cour de justice 
au sujet des pratiques des douanes fran~aises consi-
stant a retenir des pieces detachees pour automo-
biles en transit originaires d'Espagne et destinees a 
etre vendues en ltalie. La Commission considere 
qu'il s'agit d'une restriction injustifiee a la libre cir-
culation des marchandises dans le Marche unique. 
Ces pieces detachees sont legalement fabriquees en 
Espagne pour etre utilisees sur des voitures de 
marque fran~aise et etrangere. Elles sont saisies au 
motif qu'elles constituent des «contrefa~ons» en 
vertu de la legislation fran~aise sur la propriete 
industrielle et la protection des consommateurs. 
Toutefois, ces pieces detachees n'enfreignent les 
dispositions relatives a la propriete industrielle ni 
dans leur pays de fabrication, ni dans c.elui ou elles 
sont mises en vente. 
La Commission reconna,t que la protection de la 
propriete industrielle et commerciale constitue un 
objectif d'interet general susceptible d'etre invoque 
(article 36 du T raite CE) pour justifier des restric-
tions a la libre circulation. Cependant, la Commis-
sion considere que la pratique des autorites fran~ai-
ses qui consiste a saisir des pieces detachees se 
trouvant en transit sur le territoire national est une 
mesure disproportionnee par rapport a l'objectif 
poursuivi, dans la mesure ou les produits ne sont 
pas destines a etre mis en vente sur le marche 
fran~ais. La Commission estime que la raison qui 
motive les retenues va au-dela de l'objectif de pro-
tection des droits de propriete industrielle. Par ail-
leurs, les autorites fran~aises ont elles-memes re-
connu que la presence provisoire de ces pieces 
n'enfreint pas non plus les dispositions relatives a la 
protection des consommateurs. 
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Pates alimentaires 
La Cour de justice a egalement ete saisie a propos 
des restrictions a la commercialisation des pates a 
base de ble autre que dur legalement produites 
dans un autre Etat membre. Ces restrictions se 
fondent sur la loi fran~aise du 3 juillet 1934 qui 
dispose que toutes les pates produites ou commer-
cialisees en France doivent etre a base de ble dur. Si 
les autorites fran~aises ont le droit de prevoir des 
regles strictes concernant la fabrication des pates 
en France, la Commission estime cependant que le 
fait d'etendre aux produits des autres Etats mem-
bres !'interdiction de commercialiser des pates 
produites a partir de ble tendre ou d'un melange de 
ble tendre et dur est une violation des dispositions 
du T raite relatives a la libre circulation des 
marchandises. L'opinion de la Commission tient 
compte de la jurisprudence de la Cour de justice 
et, notamment, de ses arrets du 14 juillet 1988 
concernant une legislation italienne similaire (affai-
res C-407/85 et C-90/86). 
Les autorites fran~aises ont pris des mesures provi-
soires en 1991 sous la forme d'une instruction 
administrative envoyee aux services concernes, qui 
invite ces derniers a autoriser la vente de pates 
legalement produites dans un autre Etat membre. 
T outefois, la loi de 1934 n'a toujours pas ete modi-
fiee malgre les assurances donnees de longue date 
par les autorites f_ran~aises. La Commission estime 
cette modification necessaire afin de mettre fin a la 
violation des dispositions du T raite CE et d'offrir 
aux operateurs economiques securite juridique et 
transparence. 
Barbecues a usage unique 
Les autorites fran~aises ont refuse la commerciali-
sation de barbecues a usage unique en raison 
notamment des risques d'incendie que ceux-ci 
fWM MfMWMfi·W·MWMI 
circulation des biens 
occasionneraient. Or, la France est l' un des seuls 
Etats membres a interdire ces produits. Suite a des 
contacts entre les services de la Commission et les 
autorites fran~aises, l'entreprise concernee a 
accepte de renforcer la securite du produit et ame-
liorer !'information des consommateurs lorsqu'ils 
l'utilisent. 
Puisque les autorites fran~aises ont continue a refu-
ser l'autorisation du produit malgre les modifica-
tions apportees par l'entreprise, la Commission a 
ouvert une procedure en manquement en decem-
bre 1997 par l'envoi d'une lettre de mise en 
demeure et, en mai 1998, par l'envoi d'un avis 
motive (voir SMN n° 12). 
La Commission est d'avis que !'interdiction absolue 
d'un barbecue a usage unique constitue une mesure 
disproportionnee car le produit tel que modifie par 
l'entreprise repond deja aux interets invoques par 
les autorites fran~aises (protection de l'environne-
ment et des consommateurs). Les entraves a la 
commercialisation en France des barbecues vises 
etant maintenues, la Commission a decide la saisine 
de la Cour. 
Aliments enrichis 
Suite a un nombre important de plaintes concer-
nant des difficultes pour commercialiser en France 
des denrees alimentaires enrichies legalement 
produites et/ou commercialisees dans un autre Etat 
membre, la Commission a decide l'envoi d'un avis 
motive. II s'agit notamment de confiserie addition-
nee de vitamines, de boissons dices energisantes ou 
de complements alimentaires. Ces denrees sont 
destinees soit a une alimentation courante, soit a 
une alimentation particuliere (au sens de la Directi-
ve 89/398/CEE). La reglementation fran~aise com-
prend des listes limitatives de substances qui 
peuvent etre adjointes dans les denrees alimentai-
res. L'adjonction de substances non prevues par ces 
listes ou, dans des proportions ou des conditions 
differences de celles prevues par la reglementation, 
est soumise a une procedure d'autorisation preala-
ble. Dans de nombreux cas, les autorites fran~aises 
se sont opposees a la commercialisation en France 
de produits legalement fabriques et/ou commercia-
lises dans d'autres Etats membres sans apporter, 
conformement a la jurisprudence de la Cour de 
justice, d'elements suffisants etablissant le risque 
que comporterait la commercialisation de ces 
produits pour la sante publique. 
La Commission considere que les mesures prises 
par les autorites fran~aises constituent des entraves 
injustifiees tombant sous le coup de !'article 30 du 
Traite CE. Elle considere egalement que la proce-
dure d'autorisation prealable prevue par la regle-
mentation fran~aise ne respecte pas les principes 
enonces par la Cour de justice en la matiere (en 
particulier en ce qui concerne le delai d'examen des 
demandes et la maniere dont les decisions de 
!'administration sont notifiees aux interesses). Pour 
la Commission, la reglementation fran~aise devrait 
egalement etre adaptee afin que le principe de 
reconnaissance mutuelle puisse s'appliquer pleine-
ment dans le secteur des denrees alimentaires 
enrichies, des boissons energisantes et des comple-
ments alimentaires. 
Produits de traitement des eaux de piscines 
Enfin, la Commission a aussi decide l'envoi d'un avis 
motive concernant des entraves a la commerciali-
sations de produits de traitement des eaux de 
piscines. En fevrier 1993, une entreprise a demande 
l'autorisation de commercialiser deux produits qui 
ameliorent l'efficacite des filtres installes dans les 
systemes de traitement des piscines, et qui sont ac-
ceptes ou reconnus dans plusieurs Etats membres. 
Cependant, en novembre 1997, le Conseil Supe-
rieur d'Hygiene Publique de France a emis un avis 
defavorable a la suite duquel le Ministere compe-
tent a refuse la demande de l'entreprise concernee. 
En effet, la reglementation fran~aise relative aux dis-
positions techniques applicables aux piscines ne 
contient pas de dispositions de reconnaissance 
mutuelle relatives aux tests et agrements delivres 
dans les autres Etats membres. Mais un Etat mem-
bre ne saurait refuser la commercialisation d'un 
produit legalement fabrique et/ou commercialise 
dans d'autres Etats membres que si le produit pre-
sence des risques graves pour la sante. La Commis-
sion estime que les raisons sur lesquelles le refus est 
fonde ne ressortent pas clairement de l'avis du 
Conseil Superieur et que les autorites fran~aises 
ont enfreint les regles du T raite CE concernant la 
libre circulation des marchandises (articles 30 et 36). 
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After receiving a number of complaints) 
the European Commission has decided to 
pursue infringement procedures against 
Belgium and Germany in connection with 
unfustified barriers to the free movement of 
goods in violation of Article 30 of the EC 
Treaty. It has decided to bring an action 
before the European Court of Justice against 
Belgium regarding the labelling require-
ments for certain foodstuffs and to send a 
reasoned opinion on parallel imports of 
pharmaceutical products. It has also decided 
to send a reasoned opinion to Germany 
concerning food supplements. 
Labelling of foodstuffs 
The Commission has decided to bring an action 
before the Court of Justice concerning a Belgian 
regulation on nutrients and foodstuffs to which 
nutrients have been added. A Royal Decree of 1992 
makes the sale of such products in Belgium subject 
to certain formalities, including an obligation to pro-
vide the competent authorities with information on 
the product in question. The Belgian authorities 
then assign a notification number to the product and 
this number must be quoted on the label when the 
product is offered for sale. The Commission takes 
the view that this requirement entails additional 
costs for companies involved and seems dispropor-
tionate to the need to protect public health. Quo-
ting this number in commercial documents or 
drawing up check lists of products notified to the 
administration would constitute less of a barrier 
than obligatory labelling whi le providing just as 
effective a way of monitoring the products. Never-
theless, the Belgian authorities have refused to 
withdraw the contentious requirement. 
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Parallel imports of pharmaceutical products 
The Commission has decided to send a reasoned 
opinion to Belgium concerning its regulations and 
practice as regards the sale of parallel-imported 
pharmaceutical products, since a parallel importer 
has been required by the authorities to repack his 
products in order to obtain a sales authorisation. 
These products are basically identical to products 
already sold in Belgium. The Belgian authorities 
justify their requirements on the grounds that the 
presentation of the parallel imports is not exactly 
the same as that of the products already on the Bel-
gian market, the differences being shelf-life (longer 
for products registered in Belgium), the trade name 
in the case of one of the products, the size of the 
packages and a few minor points concerning storage 
conditions. The Commission does not regard these 
differences as sufficiently fundamental as to warrant 
compulsory repackaging, but the Belgian authorities 
have refused to withdraw their requirements. 
Food supplements in Germany 
The Commission has decided to send a reasoned 
opinion to Germany on the question of barriers to 
the sale of vitamin-enriched food supplements 
imported from other Member States. Because of the 
amounts of vitamins in these products, the German 
authorities classify some of them as medicinal 
products. However, the Commission thinks that the 
systematic application of a purely quantitative crite-
rion (three times the recommended daily intake) to 
classify a vitamin supplement as a medicinal product 
disregards the differences between the various types 
of vitamins and the different levels of risk involved in 
the event of excessive consumption. A less restric-
tive measure would be to specify a limit value for 
each vitamin, above which a preparation would 
be regarded as a medicinal product. The German 




Rapport sur le fonctionnement 
des marches des produits et capitaux 
Comment fonctionnent reellement les marches des 
biens, services et capitaux au sein de l'Union? La Commis-
sion europeenne vient d'adopter une Communication qui 
met en evidence les domaines ou ii faudrait remedier aux 
faiblesses structurelles de l'economie communautaire du 
point de vue de l'offre. Preparee a la demande du Conseil 
europeen de Cardiff de juin 1998, cette Communication 
doit aider le Conseil des Ministres de l'economie et des 
finances (ECOFIN) a elaborer et appliquer les Grandes 
orientations de politique economique de l'Union euro-
peenne. Elle examine en particulier le degre d'integration 
et d'efficacite deja atteint par les marches, de maniere a 
pouvoir definir les reformes necessaires aux niveaux 
national et communautaire en vue d'ameliorer la flexibi-
lite et les performances 
de ces marches. La refor-
me economique n'est 
pas une fin en soi: elle 
doit permettre d'accroi-
tre la prosperite et la 
stabilite economique et, 
surtout, deboucher sur la 
creation d'emplois. Cette 
analyse fournira au Con-
seil ECOFIN une vue 
d'ensemble des indica-
teurs macro-economi-
ques, du marche de 
l'emploi, du fonctionne-
ment du Marche unique 
et d'autres problemes 
structurels. Ces orienta-
tions pourront etre utilisees plus efficacement afin d'en-
courager les changements structurels indispensables au 
succes de l'Union economique et monetaire. 
Le Marche unique constitue une incitation tres utile a la mise 
en reuvre d'une reforme economique. Celle-ci est d'autant plus 
importante, clans le contexte de l'UEM, qu'en raison de l'impossibi-
lite de proceder desormais a l'alignement des taux de change, 
l'efficacite et la flexibilite des marches constituent un mecanisme 
d'ajustement crucial en cas de chocs asymetriques. En effet, !'inte-
gration economique et la reforme structurelle, en diversifiant 
davantage les economies europeennes, rendent celles-ci plus 
resistantes a de tels chocs. 
En outre, en facilitant !'integration des marches des capitaux, le 
Marche unique peut contribuer a attenuer les perturbations des 
systemes financiers nationaux et ameliorer le fonctionnement des 
marches financiers europeens. 
Le Rapport attire !'attention sur le role des pouvoirs publics dans 
!'amelioration de l'efficacite des marches: les charges administrati-
ves pourraient etre limitees au minimum et !'application effective 
de la legislation (comme les regles antitrust) devrait etre contr61ee. 
I. Principales tendances 
Le Rapport releve quelques tendances marquantes. Ainsi, !'evolu-
tion des echanges et des investissements etrangers transfrontaliers 
montre que !'integration des marches europeens s'est intensifiee 
depuis 1992, a un rythme different toutefois pour les marches 
de biens, de services et de capitaux. L'accroissement de !'inte-
gration et de la concurrence a egalement eu une incidence sur les 
prix, confirmant une tendance a la convergence qui devrait 
s'accroitre. 
Commerce de biens 
Les echanges entre Etats membres ont augmente presque chaque 
annee depuis 1993. En 1997, le commerce intracommunautaire des 
produits industriels etait evalue a 31,5 % du PIB ( contre 26,5 % en 
1993). T outefois, cette crois-
sance s'est concentree, pour 
l'essentiel, sur la periode 
1993-1995, probablement sous 
!'influence stimulante du pro-
gramme de 1985 relatif au 
Marche unique. Entre 1995 et 
1997, le taux de croissance 
annuel du commerce intra-
communautaire a faibli par 
rapport a la periode anterieure. 
Si l'on se fonde sur les analyses 
qualitatives, tout porte a croi-
re que les echanges intracom-
munautaires de biens peuvent 
encore augmenter. L'elimina-
tion des obstacles restants et 
!'amelioration de la mise en 
oeuvre de la legislation relati-
ve au Marche unique devraient renforcer !'integration et ameliorer 
les performances des marches. 
Marches de services 
L'integration des marches sur le plan des services ne semble pas 
s'etre accrue, meme si les investissements etrangers directs (IED) 
sont plus importants pour ce secteur-que dans l'industrie manufac-
turiere. 
Le commerce passe en effet essentiellement par l'etablissement 
d'une presence physique et materielle dans un autre Etat membre, 
comme le montre la progression des investissements etrangers 
directs dans les services depuis 1992. On releve toutefois des indi-
ces d'une integration accrue dans les services, clans la mesure ou la 
part des services dans les flux d'investissements etrangers directs 
(IED) intracommunautaires a considerablement progresse (71,3 % 
en 1996, contre 64,5 % en 1993). 
Mobilite des capitaux 
A l'interieur du Marche unique, la mobilite des capitaux semble 
s'etre renforcee. L'IED transfrontalier est un indicateur precieux de 
!'integration des marches, car les entreprises peuvent approvision-
Part des echanges intracommunautaires de biens dans le PIB 
(1 992-97) 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1992-97 
Belgique-Luxembourg 85,0% 80,9% 82,0% 86,0% 89,7% 93,8% 86,5% 
Danemark 36,5% 33,7% 35,7% 38,7% 37,8% 40,0% 37,2% 
Allemagne 26,7% 22,2% 23,0% 24,2% 24,5% 25,6% 24,4% 
Grece 22,9% 20,4% 20,2% 21,6% 18,5% 17,9% 20,1% 
Espagne 18,7% 19,2% 22,7% 25,8% 27,0% 27,3% 23,6% 
France 25,7% 21 ,7% 23,6% 25,2% 25,3% 26,8% 24,8% 
lrlande 72,7% 72,6% 77,5% 83,5% 81,1% 79,8% 78,4% 
ltalie 18,7% 18,8% 20,9% 23,8% 22,0% 22,4% 21,1 % 
Pays-Bas 66,5% 60,7% 64,6% 70,3% 70,9% 74,1% 68,2% 
Autriche 36,4% 32,8% 34,1% 38,1% 38,6% 40,8% 37,0% 
Portugal 41,3% 37,0% 40,3% 42,1% 45,0% 45,4% 42,0% 
Finlande 26.4% 28,1% 30,2% 33,7% 34,1% 35,1% 31 ,7% 
Suede 26,7% 30,2% 33,3% 40,0% 37,5% 39,5% 34,7% 
Royaume-Uni 22,3% 22,9% 24,0% 26,4% 26,6% 24,6% 24,5% 
Grands Etats membres 23,4% 21 ,3% 22,9% 24,9% 24,8% 25,2% 23,8% 
(D,F,UK,l,E) 
Petits Etats membres 49, I% 47,7% 50,1% 54,4% 54,3% 56,3% 52,2% 
UEIS 28,4% 26,5% 28,3% 30,9% 30,8% 31 ,5% 29,5% 
Source: Eurostat et services de la Commission 
ner les marches etrangers non seulement par le commerce, mais 
aussi en implantant leur production sur ces marches. Certaines 
donnees montrent clairement que les flux d'IED ont connu une 
progression plus forte que d'autres transactions comparables. 
Malgre certaines fluctuations, les flux d'IED intra-communautaires 
ont augmente considerablement en chiff res absolus mais pas autant 
en pourcentage du PIB. Lataille de l'Etat membre considere tend a 
determiner le volume des flux d'IED. Certains petits Etats mem-
bres dont les marches nationaux sont proportionnellement plus 
limites (pays du Benelux, lrlande) semblent servir de plus en plus 
de lieux d'implantation des sites de production a parti r desquels les 
produits sont ensuite distribues dans toute !'Europe, parce que 
l'IED intra-communautaire represente plus de 3 % de leur PIB. Les 
pays du Benelux beneficient de quelque 30 % de l'IED intra-com-
munautaire total. 
Mobilite de la main d'reuvre 
Avec l'avenement de l'euro, une plus grande attention sera vraisem-
blablement accordee aux flux de main-d'oeuvre intra-communautai-
res, en particulier dans des secteurs ou l'offre est relativement in-
elastique. Si l'on en juge par les faibles pourcentages d'etrangers dans 
la main-d'oeuvre communautaire, les flux transfrontaliers sont 
limites, mais en progression. Ce phenomene peut etre impute a dif-
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M6M·M·MMMI 
Rentrees d'IDE intra-UE 
(1 992-97) 
IDE intra-UE 
en mrd d'euros 
1992 1995 1997 1992-97 1992-97 1992 
% 
du total 
Belgique-Luxembourg 7633 5864 121 72 44246 13,7% 4,2% 
Danemark 71 2 1788 649 5529 1,7% 0,6% 
Allemagne 7123 5876 925 1 39567 12,3% 0,5% 
Grece 387 398 188 1883 0,6% 0,5% 
Espagne 5020 2540 2770 22393 7,0% 1, 1% 
France 6812 5445 85 13 38843 12,1% 0,7% 
lrlande 1713 1934 914 9473 2,9% 4,3% 
ltalie 3190 4128 4735 22071 6,9% 0,3% 
Pays-Bas 7673 12467 9566 53801 16,7% 3,1% 
Autriche 325 1826 837 6999 2,2% 0,2% 
Portugal 1226 449 1268 5452 1,7% 1,7% 
Finlande 270 599 776 3135 1,0% 0,3% 
Suede 1223 11 25 3026 15656 4,9% 0,6% 
Royaume-Uni 5957 9179 17396 52878 16,4% 0,7% 
EU-IS 49264 53618 72061 321926 100,0% 0,8% 
UE-12 0,9% 
Grands Etats 0,6% 
membres (D,F,l,UK,E) 
Petits Etats membres 1,8% 
Source: Eurostat et services de la Commission 
ferents facteurs: obstacles culturels et linguistiques, situations de plus 
en plus similaires entre les Etats membres en ce qui concerne les 
marches de l'emploi, barrieres reglementaires, reelles ou per~ues 
comme telles (par exemple, reconnaissance des qualifications pro-
fessionnelles, acces aux emplois de la fonction publique, securite 
sociale et fiscalite) . Ces facteurs expliquent la relative faiblesse de la 
mobilite de la main-d'oeuvre sur de longues distances dans !'Union 
europeenne par rapport a ce qu'elle est aux Etats-Unis. 
Convergence des prix 
L'accroissement de !'integration des marches et de la concurrence 
a eu des repercussions sur les prix, qui ont converge entre 1985 et 
1996, ainsi que sur les performances du marche. C'est le cas, en 
particulier, de certains services, tels que les telecommunications et 
les transports aeriens, ou les prix ont chute. T outefois, par rapport 
aux Etats-Unis, la dispersion et les niveaux des prix restent eleves, 
en particulier pour ce qui est des marches publics et des marches 
fortement reglementes, ce qui laisse penser qu'une integration tou-
jours plus grande des marches pourrait encore avoir des avantages 
significatifs. 
Evolution de la dispersion des prix dans !'Union europeenne 
(coefficient de variation) 
1985 1993 1996 
Consommation finale privee 21,9% 15,9% 15,9% 
Cons. finale des administrations publigues 25.4% 25,9% 27,2% 
Formation brute de capital fixe: 12,8% 14,5% 13,5% 
• Construction 19,2% 23,6% 22,0% 
• Machi nes et equipements 9,1% 6,7% 7,7% 
Produit interieur brut 20,1% 16,2% 16,3% 
Source: Eurostat/OCDE 
(Donnees non ponderees et incluant les droits d'accise et de TV A) 
La regle "a Marche unique, prix unique" fait l'objet de nombreux 
ajustements, en raison, entre autres, des disparites en matiere de 
IDE intra-EU 
en % du PIB 
1995 1997 1992-97 
2,6% 5,3% 3,5% 
1,4% 0,5% 0,7% 
0,3% 0,5% 0,4% 
0,5% 0,2% 0,4% 
0,6% 0,6% 0,9% 
0,5% 0,7% 0,6% 
3,9% 1,4% 3,2% 
0,5% 0,5% 0,4% 
4,1% 3,0% 3,1% 
1,0% 0,5% 0,7% 
0,6% 1,5% 1,2% 
0,6% 0,7% 0,6% 
0,6% 1,5% 1,4% 
1, 1% 1,5% 1,0% 
0,8% 1,0% 0,8% 
0,8% 1,0% 0,8% 
0,5% 0,7% 0,6% 
2,0% 2,0% 1,9% 
ECONOMIC REFORM 
Report on the functioning 
of product and capital markets 
How are goods, services and capital markets really 
functioning within the Economic and Monetary Union? 
The European Commission has recently adopted a 
Communication which highlights priority areas where 
structural weaknesses in the supply side should be tackled. 
The Communication, prepared at the request of the June 
1998 European Council in Cardiff, aims to assist the Coun-
cil of Economic and Finance Ministers (ECOFIN) in the 
preparation and consideration of the EU's Broad Econo-
mic Policy Guidelines. In particular, the Report examines 
the extent to which markets are already integrated and 
efficient, with a view to identifying structural reforms 
needed at both national 
and EU levels to 
improve their flexibility 
and performance. Eco-
nomic reform is not an 
end in itself, but a tool to 
achieve increased pros-
perity, economic stabili-
ty and, above all, create 
jobs. This analysis will 
contribute to give to the 
ECOFIN Council an inte-
grated view of macro-
economic indicators, the 
labour market, the 
functioning of the Single 
Market and other structural issues. This will reinforce the 
Guidelines as an instrument for prompting structural 
change essential for the success of Economic and Moneta-
ry Union. 
The Single Market is a very useful spur to economic reform. Such 
reform has become all the more important in the context of EMU 
because, with exchange rate realignments no longer an option, 
market efficiency and flexibility are a crucial adjustment mechanism 
in the case of asymmetric shocks. Indeed, economic integration and 
structural reform, by increasing their diversity, render European 
economies more resistant to asymmetric shocks. 
Moreover, the Single Market, by facilitating the integration of capi-
tal markets, can help to cushion disturbances affecting local finan-
cial systems and enhance the performance of European financial 
markets. The Report draws attention to the role public authorities 
should play in enhancing the efficiency of markets by reducing 
administrative burdens to the minimum and by ensuring legislation 
(e.g. anti-trust rules) is applied effectively. 
I. Main Trends 
The Report highlights some relevant trends in product and capital 
markets. Developments in cross-border trade and cross-border 
foreign investment provide some positive evidence that EU markets 
have become more integrated since 1992, but at a differing pace in 
goods, services and factor markets. Increased market integration 
and competition are also having an impact on prices, which 
converged between 1985 and 1996, and on market performance. 
Trade in goods 
Trade between Member States has grown almost every year since 
1993. In 1997, intra-EU trade in industrial products was valued at 
31.5% of GDP (26.5% in 1993). However, most of that growth took 
Services market 
place between 1993 and 1995, 
probably stimulated by the 
1985 Single Market Program-
me: between 1995 and 1997, 
the annual rate of growth in 
intra-EU trade dropped with 
respect to previous years. 
In view of the qualitative ana-
lyses, there are grounds for 
believing that there is still 
scope to increase intra-EU 
trade in goods. Eliminating 
remaining barriers and im-
proving enforcement of 
Single Market legislation 
should increase integration 
and improve market perfor-
mance. 
There is little evidence of increased market integration through 
new trade in services, although there is more foreign direct invest-
ment (FDI) activity in services than in manufacturing. Trade mainly 
takes place by establishing an actual physical presence in another 
Member State, as demonstrated by the increased foreign direct 
investment in services since 1992. However, there is evidence of 
increased integration in the service sector since the share of 
services in intra-EU FDI inflows has increased considerably from 
64.5% in 1993 to 71.3% in 1996. 
Capital mobility 
There is evidence of increased capital mobility in the Single Market. 
Intra-EU FDI grew considerably between 1993 and 1997. Cross-
border FDI is also an important indicator of market integration, as 
firms can supply non-domestic markets not only by trade, but also 
by locating production in those markets. There are clear indications 
that FDI inflows have grown more strongly than other comparable 
,,, *** 
The importance of intra-EU trade in goods relative to GDP 
(1992-97) 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1992-97 
Belgium-Luxembourg 85,0% 80,9% 82,0% 86,0% 89,7% 93,8% 86,5% 
Denmark 36,5% 33,7% 35,7% 38,7% 37,8% 40,0% 37,2% 
Germany 26,7% 22,2% 23,0% 24,2% 24,5% 25,6% 24,4% 
Greece 22,9% 20,4% 20,2% 21 ,6% 18,5% 17,9% 20,1% 
Spain 18,7% 19,2% 22,7% 25,8% 27,0% 27,3% 23,6% 
France 25,7% 21,7% 23,6% 25,2% 25,3% 26,8% 24,8% 
Ireland 72,7% 72,6% 77,5% 83,5% 81 ,1% 79,8% 78,4% 
Italy 18,7% 18,8% 20,9% 23,8% 22,0% 22,4% 21,1% 
Netherlands 66,5% 60,7% 64,6% 70,3% 70,9% 74,1% 68,2% 
Austria 36,4% 32,8% 34,1 % 38,1% 38,6% 40,8% 37,0% 
Portugal 41 ,3% 37,0% 40,3% 42,1% 45,0% 45,4% 42,0% 
Finland 26,4% 28,1% 30,2% 33,7% 34,1% 35,1% 31,7% 
Sweden 26,7% 30,2% 33,3% 40,0% 37,5% 39,5% 34,7% 
United Kingdom 22,3% 22,9% 24,0% 26,4% 26,6% 24,6% 24,5% 
Larr Member States 23,4% 21,3% 22,9% 24,9% 24,8% 25,2% 23,8% 
(D, ,UK,l,E) 
Small Member States 49,1% 47,7% 50,1% 54,4% 54,3% 56,3% 52,2% 
EU 15 28,4% 26,5% 28,3% 30,9% 30,8% 31,5% 29,5% 
Source: Eurostat and Commission services 
transactions. Despite fluctuations, intra-EU FDI inflows have 
increased significantly in absolute figures but not too much as a 
percentage of GDP. The size of the Member State tends to deter-
mine the volume of FDI inflows. Some small Member States with 
commensurately small domestic markets (Benelux countries, 
Ireland) seem increasingly to serve as production sites for distri-
bution across Europe, in that intra-EU FDI represents more than 
3% of their GDP. The Benelux countries receive some 30% of total 
intra-EU FDI. 
Labour mobility 
With the advent of the euro, intra-EU labour migration is likely to 
receive more attention, especially in sectors where the supply of 
labour is relatively inelastic. There is a low - though increasing -
level of cross-border migration which is reflected in the percenta-
ges of non-nationals in the EU labour force. This can be attributed 
to different factors: cultural and linguistic barriers; increasingly 
similar employment situations between Member States; and regu-
latory barriers, real or perceived (e.g. recognition of professional 




































Intra-EU FOi inflows 
( 1992-97) 
Intra-EU FDI 
in Euro bn 
1995 1997 1992-97 1992-97 
in% of 
total 
5864 12172 44246 13,7% 
1788 649 5529 1,7% 
5876 9251 39567 12,3% 
398 188 1883 0,6% 
2540 2770 22393 7,0% 
5445 8513 38843 12,1% 
1934 914 9473 2,9% 
4128 4735 22071 6,9% 
12467 9566 53801 16,7% 
1826 837 6999 2,2% 
449 1268 5452 1,7% 
599 776 3135 1,0% 
1125 3026 15656 4,9% 
9179 17396 52878 16,4% 
49264 53618 72061 321926 100,0% 




















and vocational qualifications, access to public sector employment, 
social security and taxation). These explain the EU's relatively low 
labour mobility over large distances compared to the USA. 
Price convergence 
Increased market integration and competition are having an impact 
on prices, which converged between 1985 and 1996 and on market 
performance, particularly in some service sectors such as telecom-
munications and air transport, where prices have dropped. How-
ever, compared to the US, EU price dispersion and levels are high, 
particularly in public procurement markets and heavily regulated 
markets, suggesting that further market integration could still yield 
significant benefits. 
Developments over time in EU price dispersion 
(coefficient of variation) 
1985 1993 1996 
Private final consumption 21,9% 15,9% 15,9% 
Government final consumption 25,4% 25,9% 27,2% 
Gross fixed capital formation: 12,8% 14,5% 13,5% 
• Construction 19,2% 23,6% 22,0% 
• Machinery and equipment 9,1 % 6,7% 7,7% 
Gross Domestic Product 20,1 % 16,2% 16,3% 
Source: Eurostat/OECD 
Unweighted, including excise and value added taxes 
The "Single Market, single price" rule is subject to many adjust-
ments stemming from, inter alia, differences in indirect taxation, 
exchange rate fluctuations, national preferences for different pro-
ducts, differences in the market structure of retail and wholesale 
trading, transport costs. EMU is expected to produce more price 
convergence through increased transparency in price comparisons. 
Intra-EU FDI 
as% of GDP 
1995 1997 1992-97 
2,6% 5,3% 3,5% 
1,4% 0,5% 0,7% 
0,3% 0,5% 0,4% 
0,5% 0,2% 0,4% 
0,6% 0,6% 0,9% 
0,5% 0,7% 0,6% 
3,9% 1,4% 3,2% 
0,5% 0,5% 0,4% 
4,1% 3,0% 3,1% 
1,0% 0,5% 0,7% 
0,6% 1,5% 1,2% 
0,6% 0,7% 0,6% 
0,6% 1,5% 1,4% 
1,1% 1,5% 1,0% 
0,8% 1,0% 0,8% 
0,8% 1,0% 0,8% 
0,5% 0,7% 0,6% 
2,0% 2,0% 1,9% 
WIRTSCHAFTSREFORM 
Bericht i.iber die Funktionsweise 
der Produkt- und Kapitalmarkte 
W. funktionieren die Waren-, Dienstleistungs- und 
Kapitalmarkte der EU in der Praxis? Die Kommission hat 
kurzlich eine Mitteilung verabschiedet, die auf Bereiche 
der EU-Wirtschaft hinweist, in denen angebotsseitige 
strukturelle Schwachen vorrangig behoben werden 
mussen. Die Mitteilung geht auf eine Forderung des Euro-
paischen Rates von Cardiff im Juni 1998 zuruck und soll 
dem Rat der EU-Finanzminister (ECOFIN) helfen, die 
Grundzuge der EU-Wirtschaftspolitik festzulegen. Es wird 
insbesondere untersucht, inwieweit die Markte bereits 
integriert sind und effektiv funktionieren bzw. wo Struk-
turreformen auf nationaler und Gemeinschaftsebene not-
wendig sind, um ihre Flexibilitat und Funktionsfahigkeit zu 
verbessern. Wirtschaftsreformen sind kein Selbstzweck, 
sondern ein Mittel zur 
Erhohung des Wohl-
stands und der wirt-
schaftlichen Stabilitat, 
vor allem aber zur Schaf-
fung von Arbeitsplatzen. 
Die vorliegende Analyse 




markt, das Funktionieren 
des Binnenmarktes und 
andere Fragen der Wirt-
schaftsstruktur. Die Mit-
teilung kann als Instru-
ment eingesetzt werden, 
um die fur den Erfolg der Wirtschafts- und Wahrungs-
union notwendigen strukturellen Anderungen herbei-
zufuhren. 
Der Binnenmarkt ist ein willkommener Besch leuniger wirtschaftli-
cher Reformen. Solche Reformen gewinnen in der WWU noch 
mehr Bedeutung, denn nachdem Wechselkurskorrekturen nicht 
mehr moglich sind, kann asymmetrischen Schocks nur mit Markt-
effizienz und -flexibilitat begegnet werden. Wirtschaftliche Integra-
tion und strukturelle Reformen erhohen die Diversifizierung der 
europaischen Wirtschaftssysteme und machen sie damit weniger 
anfallig fu r asymmetrische Schocks. 
lndem der Binnenmarkt die Integration der Kapitalmarkte erleich-
tert, tragt er ferner dazu bei, Storungen der lokalen Finanzsysteme 
zu mildern und das Funktionieren der europaischen Finanzmarkte 
zu verbessern. 
Im Bericht wird darauf verwiesen, daB auch staatliche Stellen zur 
Verbesserung der Markteffizienz beitragen miissen, indem sie den 
Verwaltungsaufwand auf ein Minimum beschranken und fur eine 
konsequente Anwendung des Rechts (z.B. des Kartellrechts) 
sorgen. 
I. Entwicklungen 
Im Bericht werden verschiedene Entwicklungen der Waren- und 
Kapitalmarkte betrachtet. So laBt die Entwicklung des grenziiber-
schreitenden Handels und der grenziiberschreitenden (d.h. auslan-
dischen) Direktinvestitionen (ADI) erkennen, daB die Integration 
der Markte in der EU seit 1992 zugenommen hat. Dies geschah auf 
den Waren-, Dienstleistungs- und Faktormarkten jedoch mit 
unterschiedlicher Geschwindigkeit. Die Verstarkung der Marktinte-
gration und des Wettbewerbs haben Auswirkungen auf die Preise, 
die sich zunehmend aneinander angleichen. 
Handel mit lndustrieerzeugnissen 
Der Handel zwischen den Mitgliedstaaten hat sich seit 1993 fast 
jahrlich ausgeweitet. 1997 entsprach der Wert des innergemein-
schaftlichen Handels mit ln-
dustrieerzeugnissen 31 ,5% des 
BIP ( 1993: 26,5%). Der groBte 
T eil dieser Zunahme fand 
zwischen 1993 und 1995 
statt, wahrscheinlich unter 
dem EinfluB des Binnenmarkt-
programms von 1985. Zwischen 
1995 und 1997 war die jahr-
liche Zuwachsrate des lntra-
EU-Handels im Vergleich zu 
den Vorjahren riicklaufig. 
Die qualitativen Analysen !as-
sen vermuten, daB weiterhin 
Spielraum fur eine Ausweitung 
des innergemeinschaftlichen 
Warenhandels besteht. Der 
Abbau der verbleibenden 
Hemmnisse und eine bessere 
Durchsetzung der Binnenmarktvorschriften diirften die Integration 
vertiefen und das Funktionieren der Markte verbessern. 
Dienstleistungen 
Im Dienstleistungssektor deutet wenig auf verstarkte Marktinte-
gration durch Zunahme des Handelsvolumens hin, es gibt hier aber 
mehr ADI als im verarbeitenden Gewerbe. 
Der Handel mit Dienstleistungen erfolgt tatsachlich uberwiegend 
durch die Griindung von Niederlassungen in anderen Mitgliedstaat-
en; dies zeigen die seit 1992 gestiegenen ADI im Dienst-
leistungssektor. Fur eine starkere Integration in diesem Sektor 
spricht jedoch die T atsache, daB sich sein Anteil an den inner-
gemeinschaftlichen ADI-Zufliissen zwischen 1993 und 1996 
betrachtlich erhoht hat, namlich von 64,5% auf 71 ,3%. 
Kapitalmobilitat 
Es gibt Anzeichen wachsender Kapitalmobilitat im Binnenmarkt. 
Grenzuberschreitende ADI sind ein wichtiger Bestandteil des 
Kapitalverkehrs und ein wichtiger lndikator fur die Marktintegra-
tion, denn Unternehmen konnen auslandische Markte nicht nur 
uber den Handel versorgen, sondern auch durch die Grundung von 
··--·-
lnnergemeinschaftlicher Warenaustausch im Verhaltnis zum BIP 
( 1992-97) 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1992-97 
Belgien-Luxemburg 85,0% 80,9% 82,0% 86,0% 89,7% 93,8% 86,5% 
Danemark 36,5% 33,7% 35,7% 38,7% 37,8% 40,0% 37,2% 
Deutsch land 26,7% 22,2% 23,0% 24,2% 24,5% 25,6% 24,4% 
Griechenland 22,9% 20,4% 20,2% 21 ,6% 18,5% 17,9% 20,1% 
Spanien 18,7% 19,2% 22,7% 25,8% 27,0% 27,3% 23,6% 
Frankreich 25,7% 21,7% 23,6% 25,2% 25,3% 26,8% 24,8% 
Irland 72.7% 72,6% 77,5% 83,5% 81 ,1% 79,8% 78,4% 
ltalien 18,7% 18,8% 20,9% 23,8% 22,0% 22.4% 21 ,1% 
Niederlande 66,5% 60,7% 64,6% 70,3% 70,9% 74,1 % 68,2% 
Osterreich 36,4% 32,8% 34,1% 38,1% 38,6% 40,8% 37,0% 
Portugal 41,3% 37,0% 40,3% 42,1 % 45,0% 45,4% 42,0% 
Finnland 26,4% 28,1 % 30,2% 33,7% 34,1% 35,1% 31,7% 
Schweden 26,7% 30,2% 33,3% 40,0% 37,5% 39,5% 34,7% 
Vereinigtes Konigreich 22,3% 22,9% 24,0% 26,4% 26,6% 24,6% 24,5% 
GroBe Mit~iedstaaten 23,4% 21 ,3% 22,9% 24,9% 24,8% 25,2% 23,8% 
(D,F,l,VK,) 
Kleine Mitgliedstaaten 49, I% 47,7% 50,1% 54,4% 54,3% 56,3% 52,2% 
EU 15 28,4% 26,5% 28,3% 30,9% 30,8% 31,5% 29,5% 
Quelle: Eurostat und Dienststellen der Kommission 
Produktionsstatten vor Ort. Es gibt eindeutige Hinweise, daB sich 
die ADI-ZuflOsse starker ausgeweitet haben als vergleichbare 
T ransaktionen. Zwischen 1992 und 1997 hat sich ihr absoluter 
Wert trotz gewisser Fluktuationen deutl ich erhoht; im Verhaltnis 
zum BIP stiegen sie im gleichen Zeitraum von 0,8% auf 1%. Der 
Umfang der ADI-ZuflOsse scheint allgemein von der GroBe eines 
Mitgliedstaates abzuhangen. Einige kleinere Mitgliedstaaten mit 
entsprechend kleinen inlandischen Markten (Benelux, Irland) schei-
nen zunehmend als Produktionsstandort fur den Yertrieb in ganz 
Europa genutzt zu werden, denn ihre innergemeinschaftlichen ADI-
ZuflOsse entsprechen mehr als 3% ihres BIP. In die Beneluxlander 
gehen rund 30% aller innergemeinschaftlichen ADI. 
Arbeitskraftewanderung 
Nach der Einfuhrung des Euro dOrfte die Arbeitskraftewanderung 
innerhalb der EU starker in den Mittelpunkt des lnteresses rOcken. 
Dies gilt besonders fur Sektoren mit relativ starrem Arbeitsange-
bot. Wie der Anteil der Auslander an der Erwerbsbevolkerung der 
EU zeigt, ist der Umfang der grenzOberschreitenden Wanderung 
gering, obwohl er zunimmt. Dies liegt an verschiedenen Faktoren: 
kulturelle und sprachliche Hindernisse, zunehmende Angleichung 
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lnnergemeinschaftliche auslandische Direktinvestitionen 
( 1992-97) 
lnnergemeinschaftliche ADI lnnergemeinschaftliche ADI 
Mrd. Euro 
1992 1995 1997 1992-97 1992-97 1992 
in% von 
Summe 
Belgien-Luxemburg 7633 5864 12 172 44246 13,7% 4,2% 
Danemark 712 1788 649 5529 1,7% 0,6% 
Deutschland 7123 5876 9251 39567 12,3% 0,5% 
Griechenland 387 398 188 1883 0,6% 0,5% 
Spanien 5020 2540 2770 22393 7,0% 1,1% 
Frankreich 6812 5445 8513 38843 12,1% 0,7% 
Irland 1713 1934 914 9473 2,9% 4,3% 
ltalien 3190 4128 4735 22071 6,9% 0,3% 
Niederlande 7673 12467 9566 53801 16,7% 3,1 % 
Osterreich 325 1826 837 6999 2,2% 0,2% 
Portugal 1226 449 1268 5452 1,7% 1,7% 
Finnland 270 599 776 3135 1,0% 0,3% 
Schweden 1223 1125 3026 15656 4,9% 0,6% 
Ver. Konigreich 5957 9179 17396 52878 16,4% 0,7% 
EU- 15 49264 53618 72061 321926 100,0% 0,8% 
EU-12 0,9% 
GroBe Mitglied- 0,6% 
staaten (D,F,l,VK,E) 
Kleine Mitgliedstaaten 1,8% 
Quelle: Eurostat und Dienststellen der Kommission 
der Arbeitsmarktlage in den verschiedenen Mitgliedstaaten sowie 
tatsachliche oder vermeintliche rechtliche Hindernisse ( etwa bei 
Anerkennung von beruflichen Befahigungsnachweisen, Zugang zu 
Arbeitsplatzen im offentlichen Sektor, Sozialschutz oder Besteu-
erung). Dies erklart, warum die groBraumige Arbeitskraftemobi-
litat in der EU im Yergleich zu den USA relativ gering ist. 
Preiskonvergenz 
Die Yerstarkung der Marktintegration und des Wettbewerbs 
haben Auswirkungen auf die Preise, die sich zwischen 1985 und 
1996 angeglichen haben, und auf das Funktionieren des Marktes. 
Das ist vor allem in bestimmten Dienstleistungsbranchen wie Tele-
kommunikation und Luftverkehr zu beobachten, wo die Preise 
gefallen sind. Im Vergleich mit den USA zeigt die EU allerdings ein 
hohes Preisniveau und ein groBes Preisgefalle, vor allem bei offent-
lichen Auftragen und auf stark regulierten Markten. Yerstarkte 
Marktintegration dOrfte hier noch weitere erhebliche Yorteile 
bringen. 
Entwicklung der Preisstreuung in der EU 
(Yariationskoeffizient) 
1985 1993 
Privater Endverbrauch 21 ,9% 15,9% 
Staatlicher Endverbrauch 25,4% 25,9% 
Bruttoanlageinvescitionen: 12,8% 14,5% 
• Gebaude 19,2% 23,6% 
• Sachanlagen 9,1% 6,7% 
Bruttoinlandsprodukt 20,1% 16,2% 
Quelle: Eurostat/OECD 








Die Regel "Ein Markt, ein Preis" unterliegt zahlreichen Anpassun-
gen, u.a. wegen unterschiedlicher indirekter Steuern, Wechsel-
kursschwankungen, nationaler Yorlieben fUr bestimmte Produkte, 
in% des BIP 
1995 1997 1992-97 
2,6% 5,3% 3,5% 
1.4% 0,5% 0,7% 
0,3% 0,5% 0,4% 
0,5% 0,2% 0,4% 
0,6% 0,6% 0,9% 
0,5% 0,7% 0,6% 
3,9% 1,4% 3,2% 
0,5% 0,5% 0,4% 
4,1 % 3,0% 3,1% 
1,0% 0,5% 0,7% 
0,6% 1,5% 1,2% 
0,6% 0,7% 0,6% 
0,6% 1,5% 1,4% 
1,1% 1,5% 1,0% 
0,8% 1,0% 0,8% 
0,8% 1,0% 0,8% 
0,5% 0,7% 0,6% 
2,0% 2,0% 1,9% 
SINGLE MARKET 
lhre Meinung ist gefrag~ ... 
Single Market News (SMN) erscheint seit mehr als drei Jahren kostenlos funfmal jahrlich. Das Magazin wendet sich an Burger, Unterneh-
men, Verbande, Organisationen und alle, die sich fur den Binnenmarkt interessieren. 
Die Artikel werden in Englisch oder Franzosisch veroffentlicht, d.h. in den Verkehrssprachen, die innerhalb und auBerhalb der Union am 
weitesten verbreitet sind. Manche Artikel werden in Deutsch zusammengefaBt, und das "Spezial-Dossier" erscheint vollstandig in 
deutscher Sprache. Diese Aufmachung erlaubt uns, so wirtschaftlich, schnell und effektiv wie moglich zu arbeiten. Obrigens sind 
die meisten offiziellen Dokumente in den elf Amtssprachen der Gemeinschaft auf der Web-Seite der GD XV verfugbar 
(http://europa.eu. int/comm/dg 15). Diese Web-Seite, die auch aktuelle Nachrichten zwischen den Erscheinungsdaten des Magazins 
anbietet, ist die logische Erganzung zu Single Market News. 
Um lhren Erwartungen weiterhin soweit wie moglich gerecht zu werden, wuBten wir gern mehr uber lhre lnteressen und Lesegewohn-
heiten. Wi r wurden uns daher freuen, wenn Sie einige Minuten fur das Ausful len des beigefugten Fragebogens (in Deutsch, Englisch oder 
Franzosisch) aufwenden und ihn uns per Post oder. Fax ubermitteln konnten. Der Fragebogen kann auch von unserer Web-Seite herun-
tergeladen und per E-Mail an uns zurOckgesandt werden. Vielen Dank im voraus fur lhre Antworten. 
Die Redaktion 
Votre avis nous interesse ... 
Single Market News (SMN) est un magazine gratuit publie cinq fois par an depuis plus de trois ans. II est destine aux citoyens, aux entre-
prises, aux associations, aux organisations et a tous ceux qui s'interessent au Marche unique. 
Les articles sont rediges en fran~ais ou en anglais, langues vehiculaires les plus pratiquees dans et hors de !'Union. Certains articles sont 
resumes en allemand et le Dossier special est egalement publie dans cette langue. Ce choix correspond a la volonte de concilier la for-
mule la plus economique, la plus rapide et la plus efficace, sachant aussi que certains document officiels sont desormais disponibles en 
onze langues sur le site Internet de la DG XV (http://europa.eu .i nt/comm/dg 15). Ce site, qui permet aussi d'obtenir des informations 
entre la parution de deux numeros, est d'ailleurs le complement nature! de Single Market News. 
Afin de pouvoir continuer a vous offri r un magazine qui corresponde au mieux a vos attentes, nous aimerions en savoir plus sur vos 
interets et vos preferences. Merci de consacrer quelques minutes a rempli r le questionnaire ci-joint (en fran~ais, anglais ou allemand) et 
nous le renvoyer par courrier ou par fax. II peut egalement etre telecharge de notre site Internet et renvoye par e-mail. 
Votre opinion, vos remarques, vos commentaires seront des indicateurs precieux pour mener a bien notre travail de diffusion de 
!'information sur l'avancement du Marche unique europeen. 
La redaction 
-·-.... -. _Your opinion interests us ... 
Single Market News (SMN) has been published for more than three years. It is available free of charge five times per year for citizens, 
individual companies, associations, organisations and all others interested in regular updates on the Single Market. 
Articles are written in French or Engl ish, the most widely used working languages within the Union and beyond. Certain articles are 
summarised in German and the Special Feature is also published in German. This limited choice of languages is based on our desire to 
balance the need to produce the magazine as cheaply and quickly as possible with the need to reach as wide a readership as possible. 
Moreover, many official documents are now available in eleven EU languages on the DG XV website (http://europa.eu.int/comm/dg 15). 
This site complements Single Market News by giving access to date information in between the publication of issues of the magazine. 
We would like to know more about your interests and preferences in order to be able to continue to ensure that the magazine meets 
your expectations as much as possible. 
We would therefore be grateful if you could spend a few minutes filling out the attached questionnaire (in French, English or German) 
and return it to us by mail or by fax. It can also be downloaded from the DG XV Internet site and returned by e-mail. 
The Editorial team 






200, Rue de la Loi 
(Buro CI07 5/6) 
B-1049 Brussel 
oder per Fax: 
+ 32 2 296 09 50 
SINGLE MARKET 
lhre Meinung ist gefragt ••• 
I. Wer sind Sie? 
0 Privatperson 
0 Berater 
0 Yerwaltung 0 Organisation/ Yerband 
0 GroBunternehmen 0 Sonstiges: ......... .. 
0 Medien 0 Kleines oder mittleres Unternehmen 
Tatigkeitsbereich: ........ . Funktion: .......... . 
Region oder Stadt: .. Land: 
Abonnent von SMN seit: ............................. (Monat -Jahr) Wieviele Exemplare beziehen Sie?: 
2. Wie haben Sie von SMN erfahren? (NB: nicht-gewerbliche Yervielfaltigung ist erlaubt) 
0 durch Horensagen O Uber ein offentlich ausliegendes Exemplar O Sonstiges: 
0 Uber Internet O Uber ein von Dritten Uberlassenes Exemplar 
Uberlassen Sie Dritten dieses Magazin? 0 Ja 
Wieviel Personen haben oder werden diese Ausgabe von SMN (ge)lesen? 
3. Kopieren Sie bestimmte Artikel? 
0 nie O zum Umlauf 
0 manchmal O als Referenz 
0 oft O zur Dokumentation 
Sammeln Sie SMN? 
Schlagen Sie haufig darin nach? 
T rennen Sie das "Spezial-Dossier" heraus? 
Nutzen Sie das "Spezial-Dossier" als Referenzdokument? 
4. Haben Sie Zugang zum Internet? 
Wenn ja, greifen Sie aufgrund von in SMN 














Auf welche Seiten hauptsi:ichlich? Aus we/chen .Gri.inden? 
0 "GD XV" (http://europa.eu.int/comm/dg 15) 
0 "Burger" (http://europa.eu.int/citizens) 
0 Yerfolgung der Aktualitat zwischen zwei Ausgaben von SMN 
0 Yertiefung bestimmter Themen 
0 "Unternehmen" (http://europa.eu.int/business) 0 Beschaffung vollstandiger Dokumente 
0 "SIMAP" (http://simap.eu.int) - Offentliches Au~ragswesen 0 Sonstiges: ........ . ........ .............................. . 
5. Kontaktieren Sie Mitarbeiter der GD XV aufgrund von in SMN erschienenen Artikeln? 
0 nie O per T elefon O um Erlauterungen zu erhalten 
0 manchmal O per Fax O um die Entwicklung zu einem Thema zu erfahren 
0 oft O per E-Mail O um ein vollstandiges Dokument zu erhalten 
In welchen Bereichen hauptsachlich? ................. ............. . .. . .. .......................................... . 
6. Welche Rubriken von SMN lesen Sie vorzugsweise? gestaffelt von I (an erster Stelle) bis I O (an letzter Stelle) 
Neues vom Binnenmarkt Gesellschaftsrecht, Rechnungswesen 
Finanzdienstleistungen Offentliches Auftragswesen 
Freier Warenverkehr Geistiges & gewerbliches Eigentum 
Freier Personenverkehr Medien & lnformationsgesellschaft, Datenschutz 
Dienstleistungen & Niederlassungsfreiheit Gerichtshof, Yertragsverletzungen 
Rubriken, in denen Sie mehr lnformationen wUnschen: ... . .............................. .. 
Welche anderen Publikationen der Europaischen Kommission lesen Sie? .. . 
Welche anderen auf Europa spezialisierten Publikationen lesen Sie? 
7. Wie ordnen Sie SMN ein im Hinblick auf: 






lhre Kommentare sind willkommen: . 
SINGLE MARKET 
Votre avis nous interesse ••• 





0 Grande entreprise 
D Organisation / association 
D Autre: ... 
0 Petite ou moyenne entreprise 
Secteur d'activite: Fonction: 
Region OU ville: ' Pays: ............................ .. 
Abonne a SMN depuis: ... .. '.. .... (mois - annee) Combien d'exemplaires recevez-vous: ..... 
2. Comment avez-vous pris connaissance de !'existence de SMN? 
D Par ou'f-dire O Exemplaire mis a disposition dans un lieu public 0 Autre: ...... 
0 Par Internet O Exemplaire transmis par une connaissance 
Mettez-vous ce magazine a la disposition de tiers? O OUI D NON 
Combien de personnes ont lu/vont lire ce numero de SMN? . . 
3. Vous arrive-t-il de photocopier certains articles? (NB: la reproduction est autorisee, sauf a des fins commerciales) 
0 Jamais O pour circulation 
D Parfois D comme reference 
D Souvent D pour documentation 
Faites-vous collection des numeros de SMN? 
Les consultez-vous regulierement? 
Detachez-vous le «Dossier special»? 
Considerez-vous celui-ci comme un document de reference? 
4. Avez-vous un acces a Internet? 
Si oui, vous arrive-t-il de consulter le serveur 
Europa suite a un article de SMN? 













Pour quelles raisons? 
D "DG XV" (http://europa.eu.int/comm/dg 15) 
D "Citoyens" (http://europa.eu.int/citizens) 
D suivre l'actualite entre deux editions de SMN 
D approfondir certains sujets 
D "Entreprises" (http://europa.eu.int/business) 
D "SIMAP" (http://simap.eu.int) - Marches publics 
D obtenir des documents complets 
D autre: ...... 
5. Vous arrive-t-il de contacter des fonctionnaires de la DG XV apropos d'un article paru dans SMN? 
D Jamais D Par telephone D pour avoir des precisions 
D Parfois D Par fax D pour conna1tre !'evolution d'un dossier 
D Souvent D Par e-mail D pour obtenir un document complet 
Dans quels domaines principalement? .. 
6. Quelles sont les rubriques de SMN que vous lisez en priorite? A classer de I (en premier lieu) a 10 (en dernier lieu) 
Actualite du Marche unique Droit des societes, Comptabilite 
Services financiers Marches publics 
Libre circulation des marchandises Propriete intellectuelle & industrielle 
Libre circulation des personnes Medias & Societe de !'information, protection des donnees 
Services et liberte d'etablissement Cour de Justice, infractions 
Rubriques pour lesquelles vous souhaiteriez avoir plus d'informations: ........ .. .................... .. 
Quelles autres publications de la Commission europeenne recevez-vous? .. 
Quelles autres publications specialisees sur l'Europe lisez-vous? .. 
7. Comment qualifiez-vous SMN en termes de: 












Direction generale XV 
200, Rue de la Loi 
(bureau (107 5/6) 
B-1049 Bruxelles 
ou par fax: 
+ 32 2 296 09 50 






200, Rue de la Loi 
(office C I 07 5/6) 
B-1049 Brussels 
or by fax: 
+ 32 2 296 09 50 
SINGLE MARKET 
Your opinion interests us ••• 
I. Who are you? 
D Private individual 
D Consultant 
D Administration 
D Large company 
D Organisation / association 
D Other: .. 
D Media 
Sector of activity: .. 
Region or city: .... 
D Small and medium-sized company 
Function: 
Country: 
Subscriber to SMN since: ..................... (months - year) How many copies do you receive: 
2. How did you become aware of SMN? 
D By word of mouth D Copy made available in a public place D Other: 
D By Internet D Copy transmitted by an acquaintance 
Do you make copy of the magazine available to others? D YES 
How many persons have read/will read this issue of SMN? . 
3. Do you photocopy articles? (NB: non-commercial reproduction is authorised) 
D Never D for circulation 
D Sometimes 
D Often 
Do you keep issues of SMN? 
Do you consult them regularly? 
D as a reference 
D for documentation 
Do you detach the "Special Feature"? 
Do you regard the "Special Feature" as a reference document? 
4. Do you have access to Internet? 
If so, do you ever consult the Europa 
server following an article in SMN? 
Which sites mainly? 
D YES O NO 
D YES O NO 
D YES O NO 
D YES O NO 
D YES O NO 
D YES O NO 
For which reasons? 
ONO 
D "DG XV" (http://europa.eu.int/comm/dg I 5) 
D "Citizens" (http://europa.eu.int/citizens) 
D to follow the latest news between two issues of SMN 
D to study certain subjects in greater detail 
D "Companies" (http://europa.eu.int/business) D to obtain the full version of documents 
D "SIMAP" (http://simap.eu .int) - Public procurement D other: ... . ................... ................ . 
5. Do you ever contact DG XV officials concerning an article published in SMN? 
D Never D By telephone D to have precise details 
D Sometimes D By fax D to follow the latest developments on a subject 
D Often D By e-mail D to obtain a full version of a document 
In welchen Bereichen hauptsachlich? ........ . .................................... . 
6. In which order do you read the various sections of SMN? To be classified from I (first) to I O (last) 
Update on the Single Market Company law, accounting 
Financial services Public procurement 
Free movement of goods Intellectual & industrial property 
Free movement of people Media & information Society, data protection 
Services and freedom of establishment The Court of Justice, infringements 
Areas where you would like to have more information: 
Which other publications of the European Commission do you receive? ............... ........... ............ .... ..................................... . 
Which other specialised publications on Europe do you read? 
7. How do you rate SMN? 






All your comments are welcome: 
·-- +·+·++++ 
Strukturunterschieden der Einzel- und GroBhandelsmarkte und 
T ransportkosten. Von der WWU wird eine starkere Preiskonver-
genz erwartet, die eine starkere Preistransparenz nach sich zieht. 
Dennoch kann es selbst in vollstandig integrierten Volkswirtschaf-
ten zu gewissen Unterschieden in den Verbraucherpreisen kom-
men. GroBe Preisunterschiede (vor Steuern) auf seit langem 
bestehenden nationalen Markten konnen ein nUtzlicher lndikator 
zur Marktbeobachtung sein. 
In Schweden, Danemark (vor allem bei Verbrauchsgutern) und 
Deutschland (Endverbrauch des Staates und Baupreise) ist das 
Preisniveau relativ hoch, vor allem im Vergleich zu den sUdlichen 
Mitgliedstaaten und dem Verein igten Konigreich. Die ursprUngliche 
Erwartung ging dahin, daB Effizienzgewinne als Preissenkungen 
(oder groBere Produktvielfalt) an die Verbraucher weitergegeben 
werden und ein starkerer Wettbewerb somit zu niedrigeren und 
konvergierenden Preisen fUhren wUrde. 
II. Empfehlungen 
Ein erfolgreich und reibungslos funktionierender Binnenmarkt 
bildet die Grundlage fUr den Erfolg der Wirtschafts- und Wah-
rungsunion. Da die Mitgliedstaaten innerhalb des Euro-Gebietes 
Wechselkurse und Zinssatze nicht mehr anpassen konnen, mUssen 
sie dafUr sorgen, daB ihre Guter- und Kapitalmarkte flexibel genug 
sind, um asymmetrische Schocks abzufangen. Die gemeinsame 
Wahrung dUrfte im Ubrigen die Integration der nationalen Markte 
vorantreiben: das Wegfallen des Wechselkursrisikos und die stei-
gende Preistransparenz dUrften, ahnl ich wie nach der DurchfUh-
rung des Binnenmarkt-Programms 1992, neue lebhafte grenzUber-
schreitende Aktivitaten aus losen. 
Der Binnenmarkt hat eine gewisse Reife erreicht. Es geht daher 
nicht mehr um die "Vollendung" des Binnenmarktes bis zu einem 
bestimmten Zeitpunkt, sondern um sein Management und seine 
Entwicklung in vier Bereichen. Im Bericht werden hierzu folgende 
Empfehlungen ausgesprochen: 
Ausarbeitung von Strategien, um neuen Herausforde-
rungen zu begegnen. Der bestehende politische Rahmen ist in 
bestimmten Bereichen verbesserungsbedUrftig. Hierzu gehoren die 
Finanzdienstleistungen: Im Versicherungssektor fUhrt eine Kombi-
nation aus rechtlichen und steuerlichen Hindernissen zu einer Zer-
splitterung des Binnenmarktes fUr Lebens- und Nichtlebensversi-
cherungen. Im Bankensektor machten grenzUberschreitende Dar-
lehen an Nichtbanken 1996 durchschnittlich nur 4,6% aus. Derzeit 
gibt es 33 regulierte (Wertpapier- oder Derivate-) Markte in der 
EU, die von 18 verschiedenen Aufsichtsbehorden Uberwacht wer-
den. Im Rahmen der kurzlich eingerichteten "Gruppe fUr Finanz-
dienstleistungspolitik" (siehe Seite 8) werden die Mitgliedstaaten 
und die Kommisison prufen, wie den Verbrauchern EU-weit der 
Zugang zu wettbewerbsfahigen Finanzdienstleistungen unter Wah-
rung eines hohen Verbraucherschutzniveaus ermoglicht werden 
kann. 
Ferner ist das offentliche Auftragswesen betroffen, wo die BemU-
hungen der EU, den Wettbewerb zu fordern, hinter den Erwar-
tungen zuruckbleiben, und zwar in einem Markt, der 1997 einem 
Volumen von Uber 800 Mrd. Euro entsprach ( 11 % des BIP der 
Union). SchlieBlich hapert es auch bei der Anwendung des Prinzips 
der gegenseitigen Anerkennung nationaler Normen und Standards. 
Die Marktteilnehmer sind nach wie vor besorgt angesichts der 
unterschiedlichen Konformitatsanforderungen: 41 % der Unter-
nehmen klagten Uber zusatzliche Kosten fUr die Anpassung von 
Waren oder Dienstleistungen an unterschiedliche einzelstaatliche 
Spezifikationen, und 34% stuften ungewohnte Test-, Zertifi-
zierungs- und Genehmigungsverfahren als Hindernisse fUr lander-
Ubergreifende T ransaktionen ein. 
Beseitigung der bestehenden Hemmnisse im Binnen-
markt. In einigen Bereichen, die in die Zustandigkeit der nationa-
len Politik fallen, wird das Potential des Binnenmarktes nicht voll 
ausgeschopft (Beispiele: Kfz und Arzneimittel). AuBerdem ist 
Wachsamkeit gegenUber Marktverzerrungen durch staatliche Bei-
Gesamtbetrag (nicht landwirtschaftlicher) staatlicher Beihilfen) 
(Preise von 1995 in Mio. Euro) 
Verarbeitendes Kahle Dienstleistungen Summe 
Gewerbe 
1992-94 1994-96 1992-94 1994-96 1992-94 1994-96 1992-94 1994-96 
Osterreich 448 0 656 1.104 
Belgien 920 1. 149 SSS 0 1.605 1.570 3.083 2.721 
Danemark 539 671 0 0 606 527 1.1 62 1.207 
Deutschland 19.851 16.639 9.309 5.734 10.796 11 .649 39.976 34.039 
Griechenland 722 662 0 0 253 316 976 978 
Spanien 1.311 2.101 1.179 1.004 2.017 1.857 4.601 5.024 
Finnland 365 0 48 416 
Frankreich 4.931 3.740 2.449 758 6.805 8.225 14.218 12.755 
Irland 198 215 0 0 187 167 396 394 
ltal ien 10.320 9.760 0 0 7.310 6.899 17.739 16.748 
Lux em burg 55 46 0 0 203 85 258 131 
Niederlande 694 686 0 0 1.091 1.336 1.827 2.062 
Portugal 467 382 7 2 196 331 673 720 
Schweden 318 0 1.079 1.404 
Vereinigtes 1.431 1.513 293 983 1.304 1.810 3.05 1 4.328 
Konigreich 
EUl5 41.439 38.695 13.792 8.481 32.375 36.555 87.961 84.032 
Quelle: 5. und 6. Bericht Ober staatliche Beihilfen in der Europaischen Union, KOM (98) 417 
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hilfen weiterhin erforderlich. Staatliche Beihilfen sind weiterhin 
eine der Hauptursachen von Wettbewerbsverzerrungen im Bin-
nenmarkt. Wenn auch das Volumen der gemeldeten Beihilfen seit 
1990 leicht zuri.ickgeht, betrug es doch zwischen 1994 und 1996 
i.iber 83 Mrd. Euro ( 1,4% des BIP der Union) jahrlich. 
Fortschritte bei der Umsetzung von Binnenmarktrichtlinien 
Beihilfen, die an die Fertigungsindustrie gingen, waren zu ea. 50% 
regionale Beihilfen. Eine bedauerliche Entwicklung ist aber die star-
ke Zunahme staatlicher ad hoc-Beihilfen an einzelne Unternehmen 
in den neunziger Jahren, d.h. Beihilfen ohne gemeinschaftsrechtli-
che Grundlage als BegleitmaBnahme zur Umstrukturierung. Weil 
sich diese Beihilfen auf wenige Unternehmen konzentrieren, die 
haufig in oligopolistischen Markten operieren, geht von ihnen eine 
erhebliche Gefahr fi.ir den Wettbewerb aus. Die Mitgliedstaaten 
sollten den Umfang und die Angemessenheit staatlicher Eingriffe in 
den Markt uberdenken und fi.ir die Senkung des Gesamtbeihilfevo-
lumens konkrete Ziele und Zeitplane aufstellen. Sie sollten auch die 
Struktur der verbleibenden Beihilfen andern. SchlieBlich wird die 
Beseitigung steuerlich bedingter Marktverzerrungen immer dring-
licher, denn der Euro steigert die Preistransparenz und die Erwar-
tung, daB grenzuberschreitende T ransaktionen storungsfrei verlau-
fen. Langerfristig erfordert das mehr Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedstaaten mit dem Ziel, die wesentlichen steuerlichen 
Hemmnisse zu beseitigen und ein optimales Funktionieren der 
integrierten EU-Wirtschaft zu ermoglichen. 
Effektive Durchsetzung der bestehenden Binnenmarkt-
regeln. Zusatzlich zur rechtzeitigen und korrekten Umsetzung der 
Binnenmarktrichtlinien mussen die Mitgliedstaaten den Binnen-
marktregeln in der Praxis Geltung verschaffen. Seit Anlauf des 
Aktionsplans fi.ir den Binnenmarkt im Juni 1997 wurden hier 
wesentliche Fortschritte erzielt, wie aus der T abelle zum Umset-
zungsstand hervorgeht. 
Die Mitgliedstaaten mussen dafi.ir sorgen, daB auf alien Ebenen 
ihrer Verwaltung der Binnenmarktbezug staatlichen Handels 
erkannt wird und die Binnenmarktregeln selbstverstandlich, wirk-
sam, fair und offen angewandt werden. Bei bestimmten offentlichen 
Diensten hangt der Erfolg der Liberalisierung jetzt im wesentlichen 
von der effektiven Durchsetzung der vereinbarten Regeln ab. 
Laufende Beobachtung der Marktentwicklung. Damit die 
Fortschritte bei der Strukturreform uber Jahre hinweg laufend 
uberwacht werden konnen, mi.issen unter aktiver Mitwirkung der 
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Mitgliedstaaten mehr Oaten (z.B. i.iber Preisunterschiede) erhoben 
werden, und es muB regelmaBig festgestellt werden, wie gut der 
Binnenmarkt tatsachlich funktioniert (z.B. im offentlichen Auf-
tragswesen). 
Der Bericht wird nicht nur einen Beitrag zu den Grundzi.igen der 
Wirtschaftspolitik leisten. Denn die in ihm festgehaltenen Ergeb-
nisse werden der Kommission nach der erfolgreichen Durchfi.ih-
rung des Binnenmarkt-Aktionsplans bei der Festlegung neuer mit-
telfristiger Prioritaten fi.ir den Binnenmarkt von Nutzen sein. Die 
Kommission will diese Prioritaten noch vor der T agung des 
Europaischen Rates im Juni 1999 in Koln festlegen. 
Der voile Wortlaut der Mitteilung ist auf der Web-Seite 
der GD XV verfi.igbar: http://europa.eu.int/comm/dg 15 
10,1 
10 
Fiir weitere Informationen 
wenden Sic sich bitte an: 
Jean-Yves Muylle 
DGXV/ A-2 
TEL: ( +32 2) 296 75 37 
FAX: ( +32 2) 296 09 50 
E-mail: A2@dgl5.cec.be 
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Even though consumer prices may vary to a certain extent even 
within fully integrated economies, the persistence of large (pre-tax) 
price disparities in longstanding national markets can serve as a 
useful monitoring tool, particularly in high-value/low bulk markets. 
Relatively high price levels are observed in Sweden, Denmark 
(mainly for consumer goods) and Germany (government final con-
sumption and construction) while price levels in the southern 
Member States and the UK are relatively low across the board. 
Increased competition had been expected to lead to lower and 
converging prices, given that efficiency gains would be passed on to 
consumers in the form of price reductions (or increased product 
diversity). 
II. Recommendations 
A successful and properly functioning Single Market will underpin 
the success of Economic and Monetary Union. No longer able to 
adjust exchange rates and interest rates within the euro area, 
Member States need to ensure that their product and capital mar-
kets are sufficiently flexible to absorb asymetric shocks. Equally, the 
single currency can be expected further to deepen the integration 
of national markets: the removal of the exchange risk and increased 
price transparency are likely to trigger a new flurry of cross-border 
activity similar to that which was observed after the implementa-
tion of the Single Market Programme in 1992. 
While the Single Market may not yet have attained a degree of 
integration achieved by national markets, it has nevertheless 
reached a certain maturity. Thus the task is no longer one of "com-
pleting" the Single Market by a particular target date, but, for the 
foreseeable future, a task of management and development. The 
Report presents therefore the following recommendations: 
Policies are developed to meet fresh challenges. There 
are clearly areas where the existing framework should be impro-
ved. These include financial services, where a combination of legal 
and fiscal obstacles serves to fragment the Single Market for life and 
non-life insurance as well as for the banking sector, where cross-
border loans to non-banks averaged 4.6% in 1996. It is also the case 
for integrated securities and derivatives markets, where there are 
currently 33 regulated markets in the EU, policed by 18 different 
supervisory agencies. In the context of the recently instituted 
Financial Services Policy Group, Member States (see page 8) and 
the Commission will examine pragmatic ways of providing consu-
mers with access to competitive financial services on an EU-wide 
basis while upholding high levels of consumers protection. 
Concerning public procurement, the EU's efforts to promote 
greater competition in this field are failing to meet initial expecta-
tions in a market worth well over euro 800 billion ( 11 % of GDP of 
the EU) in 1997. 
Finally, practical effectiveness of the principle of mutual recognition 
need also to be improved. Economic operators remain concerned 
about the various conformity requirements: 41 % of businesses 
complained about the additional costs of rendering products or 
services compatible with different national specifications and 34% 
considered unusual testing, certification or approval procedures as 
constituting barriers to cross-border operations. 
Remaining barriers in the Single Market are dismantled. 
The benefits of the Single Market are not fully exploited in some 
areas as a result of policies within national competence (e.g. in the 
motor vehicle and pharmaceutical sectors). The risk of market 
distortions due to state aids still requires vigilance. State aid 
expenditure remains one of the major sources of distortions within 
the Single Market. Even if the amount of approved State Aids has 
slightly declined since 1990, it still amounted to over 83 billion euro 


















Total amount of (non-agricultural) State Aids 
( 1995 prices in million euro) 
Manufacturing Coal Services 
1992-94 1994-96 1992-94 1994-96 1992-94 1994-96 
448 0 656 
920 1.149 555 0 1.605 1.570 
539 671 0 0 606 527 
19.85 1 16.639 9.309 5.734 10.796 11.649 
722 662 0 0 253 316 
1.31 1 2.101 1.179 1.004 2.017 1.857 
365 0 48 
4.93 1 3.740 2.449 758 6.805 8.225 
198 215 0 0 187 167 
10.320 9.760 0 0 7.310 6.899 
55 46 0 0 203 85 
694 686 0 0 1.091 1.336 
467 382 7 2 196 331 
318 0 1.079 
1.431 1.513 293 983 1.304 I.BIO 
41.439 38.695 13.792 8.481 32.375 36.555 
Source: 5th and 6th survey on state aid in the European Union (COM(98)4 I 7 final) 
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Of the aid measures that focus on manufacturing industry, about 
50% comprises regional aid. However, a rather worrying trend has 
been the rapid increase of ad hoe state aids to individual enter-
prises during the 1990s, i.e. aids not covered by any authorised 
scheme and mainly intended to accompany restructuring. Because 
such aids are concentrated on a small number of fi rms often 
operating in oligopolistic markets, they represent a serious risk of 
distortion of competition. Member States should consider the level 
and appropriateness of public intervention in market activities, by 
fix ing precise objectives and a timetable fo r the reduction of over-
all aid budgets. Member States should also modify the structure of 
remaining state aids. Finally, the need to deal with tax distortions 
will become increasingly evident as the euro increases price trans-
parency and expectations of trouble-free transactions. In the 
longer run, this requires more co-operation between Member 
States to remove substantial tax obstacles to the optimal perfor-
mance of an integrated EU economy. 
Effective enforcement of the rules is ensured. In addition 
to ensuring the timely and correct implementation of Single Market 
Directives, the Member States must ensure these rules are 
respected in practice. Considerable progress has been made in this 
respect since the launch of the June 1997 Action Plan for the Single 
Market, as shown by the Single Market Scoreboard. 
Member States must commit themselves to ensuring that all levels 
of their administrations are fully aware of the Single Market 
dimension of their work and apply Single Market rules effectively, 
as a matter of course, fairly and openly. The utilities sector provi-
des examples where the success of liberalisation now depends 
essentially on effective enforcement of the agreed rules. 
Market developments are closely monitored. Further 
monitoring of the progress made on structural reform over the 
years implies a stepping up of the collection of relevant data (such 
as price dispersion data) , with the active support of Member States, 
as well as regular stocktaking of the actual performance of the 
Single Market (for example, concerning public procurement). 
In addition to the contribution that the Report is intended to make 
to the Broad Economic Policy Guidelines, its findings will assist the 
IV Morch '99 • N o I 6 
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Commission as it considers priorities for action in the Single 
Market, following the successful implementation of the Single 
Market Action Plan. The Commission will define these priorities 
before the June 1999 European Council in Cologne. 
The full text of the Communication is available 
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fiscalite indirecte, des fluctuations des taux de change, des prefe-
rences nationales pour certains produits, des differences de struc-
ture du commerce de detail et de gros, des coOts de transport. 
L'UEM devrait egalement entrainer une plus grande convergence 
de prix en renfor~ant la transparence dans la comparaison des prix. 
Meme si les prix a la consommation peuvent varier dans une 
certaine mesure, la persistance d'ecarts de prix (avant impot) 
importants sur des marches nationaux etabl is de longue date peut 
etre un instrument de surveillance particulierement utile. 
On observe des niveaux de prix relativement eleves en Suede, au 
Danemark (principalement pour les biens de consommation) et en 
Allemagne (consommation finale des administrations publiques et 
BTP), alors que les niveaux de prix dans les Etats membres du sud 
de l'Union europeenne et au Royaume-Uni sont d'une maniere 
generale relativement peu eleves. Le renforcement de la concur-
rence devait se traduire par une diminution et une convergence 
des prix, puisque les gains d'efficience devaient etre repercutes sur 
le consommateur sous la forme d'une reduction des prix (ou d'une 
diversification des produits proposes). 
II. Recommandations 
L'efficacite du Marche unique soutiendra la reussite de l'Union eco-
nomique et monetaire. Les Etats membres, qui ne peuvent plus 
ajuster les taux de change et d'interet dans la zone euro, doivent 
veiller a ce que leurs marches de produits et capitaux aient la flexi-
bilite requise pour absorber les chocs asymetriques. On peut 
egalement s'attendre a ce que la monnaie unique ait pour effet 
d'approfondir !'integration des marches nationaux: la disparition du 
risque de change et la transparence accrue des prix sont 
susceptibles de donner naissance a une nouvelle poussee d'activite, 
analogue a celle observee apres la mise en ceuvre du programme 
du Marche unique de 1992. 
Le Marche unique a desormais atteint une certaine maturite. II ne 
s'agit done plus «d'achever le Marche unique» a une date precise, 
mais de le gerer et de le developper selon quatre grands axes. Le 
Rapport adresse les recommandations suivantes: 
leurs produits ou services avec les differentes specifications natio-
nales et 34 % d'entre elles considerent que les procedures inhabi-
tuelles d'essai, de certification ou d'autorisation constituent des 
entraves aux operations transfrontalieres. 
Elimination des obstacles restants dans le Marche uni-
que. Les avantages du Marche unique ne sont pas optimises dans 
certains domaines en raison de !'existence de politiques relevant de 
la competence nationale (par exemple, dans les secteurs automo-
bile et pharmaceutique). De meme, ii convient de rester vigilant 
face au risque de distorsions du marche liees aux aides d'Etat qui 
Montant Total des aides d'Etat (sauf dans !'agriculture) 
(prix 1995 en millions d'euros) 
Elaboration de strategies pour repondre a de nouveaux 
defis. II existe indubitablement des domaines dont le cadre devrait 
etre ameliore. II s'agit notamment des services financiers, ou une 
combinaison d'obstacles juridiques et fiscaux a pour effet de frag-
menter le Marche unique tant dans le domaine de !'assurance (vie 
et non-vie) que dans le secteur bancaire ou les prets transfrontie-
res a des emprunteurs non bancaires ont atteint, en moyenne, 
4,6 % en 1996. C'est egalement le cas sur les marches des valeurs 
mobilieres ou des produits derives ou l'on recense a l'heure 
actuelle 33 marches reglementes dans !'Union europeenne, con-
troles par 18 organismes de surveillance differents. Dans le cadre 
du Groupe charge de la politique des services financiers, recem-
ment institue (voir page 8), les Etats membres et la Commission 
examineront comment donner concretement aux consomma-
teurs, a l'echelle communautaire, acces a des services financiers 
concurrentiels, tout en maintenant un niveau eleve de protection 
des consommateurs. 
Sect. Manufacturier Charbon Services Total 
II s'agit egalement des marches publics ou les efforts deployes par 
!'Union europeenne pour promouvoir davantage de concurrence 
n'ont pas les resultats escomptes, dans un marche qui representait 
un montant nettement superieur a 800 milliards d'euros ( 11 % du PIB 
de !'Union) en 1997. II s'agit enfin de la mise en ceuvre du principe 
de la reconnaissance mutuelle des normes nationales: les differen-
tes exigences de conformite demeurent une source de preoccupa-
tion pour les operateurs economiques: 41 % des entreprises se 
plaignent des couts supplementaires lies a la mise en conformite de 
1992-94 1994-96 1992-94 1994-96 1992-94 1994-96 1992-94 
Autriche 448 0 656 
Belgique 920 1.1 49 555 0 1.605 1.570 3.083 
Danemark 539 671 0 0 606 527 1. 162 
Allemagne 19.851 16.639 9.309 5.734 10.796 11 .649 39.976 
Grece 722 662 0 0 253 316 976 
Espagne 1.31 1 2.101 1.1 79 1.004 2.017 1.857 4.601 
Finlande 365 0 48 
France 4.931 3.740 2.449 758 6.805 8.225 14.218 
lrlande 198 215 0 0 187 167 396 
ltalie 10.320 9.760 0 0 7.310 6.899 17.739 
Luxembourg 55 46 0 0 203 85 258 
Pays-Bas 694 686 0 0 1.091 1.336 1.827 
Portugal 467 382 7 2 196 331 673 
Suede 318 0 1.079 
Royaume-
Uni 
1.431 1.513 293 983 1.304 I.BIO 3.051 
EUl5 41.439 38.695 13.792 8.481 32.375 36.555 87.961 
Source: Seme et 6eme rapport sur les aides d'etat dans !'Union europeenne (COM(98)4 I 7 final) 
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restent une des principales sources de distorsion au sein du 
Marche unique. Meme si le montant des aides d'Etat ayant fait 
l'objet d'un accord est en legere baisse depuis 1990, ii representait 
encore plus de 83 milliards d'euros par an ( 1.4% du PIB) entre 1994 
et 1996. 
Progres dans la mise en oeuvre des Directives du Marche unique 
Environ 50% des aides octroyees au secteur manufacturier 
concernent des aides regionales. T outefois, une tendance preoccu-
pante a ete !'augmentation rapide des aides d'Etat ad hoe accordees 
aux entreprises dans les annees 1990, a savoir des aides qui ne rele-
vent pas d'un regime autorise et qui ont principalement pour objet 
d'accompagner les restructurations. Ces aides etant concentrees 
sur un petit nombre d'entreprises qui operent souvent sur des 
marches oligopolistiques, elles representent un risque serieux de 
distorsion de la concurrence. Les Etats membres doivent s'inter-
roger sur le bien-fonde des aides qu'ils accordent a certains 
secteurs et sur leur montant, en fixant des objectifs precis et un 
calendrier pour la reduction du budget global qu'ils consacrent aux 
aides. lls doivent egalement modifier la structure des aides d'Etat 
restantes. Enfin, la necessite de lutter contre les distorsions fisca-
les sera de plus en plus evidente, etant donne que l'euro permet-
tra une plus grande transparence des prix et la realisation de trans-
actions non problematiques. A long terme, ii est necessaire que les 
Etats membres collaborent davantage en vue de la suppression des 
obstacles fiscaux importants, de maniere a permettre une econo-
mie europeenne integree fonctionnant de maniere optimale. 
Mise en reuvre efficace des regles en vigueur. Les Etats 
membres doivent non seulement garantir la transposition correc-
te et en temps utile des Directives relatives au Marche unique, mais 
egalement faire en sorte que ces regles soient respectees dans la 
pratique. Des progres considerables ont ete realises a cet egard 
depuis le lancement du Plan d'action en faveur du Marche unique 
adopte en juin 1997, comme le montre le tableau de transposition. 
Les Etats membres doivent s'engager a s'assurer que leur adminis-
tration est pleinement consciente, a tous les niveaux, de la dimen-
sion communautaire de son travail, et qu'elle applique efficacement 
les regles du Marche unique dans un esprit d'equite et d'ouverture. 
Le secteur des services publics fournit l'exemple d'un domaine dans 
lequel la reussite de la liberalisation depend a present essentielle-
ment de !'application effective des regles. 
Suivi attentif de !'evolution du marche. Le suivi renforce 
des progres de la reforme structurelle suppose une amelioration 
de la collecte des informations necessaires (telles que les donnees 
relatives a la dispersion des prix), avec l'aide active des Etats mem-
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bres, de meme que l'inventaire regulier des resultats effectifs du 
Marche unique (par exemple en ce qui concerne les marches 
publics). 
Ce Rapport doit non seulement contribuer a !'elaboration des 
Grandes orientations de politique economique, mais egalement ai-
der la Commission a definir les actions prioritaires dans la per-
spective du Marche unique, une fois que le Plan d'action aura ete 
realise. La Commission definira ces priorites avant le Conseil eu-
ropeen de Cologne en juin 1999. 
Le texte integral de la Communication 




Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
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E-mail: A2@dgl5.cec.be 
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Court clarifies ex ulsion rules 
1,e Court of Justice declared in a ruling 
in Case C-348/96 (Donatella Calfa) handed 
down on 19.1.1999 that an automatic 
expulsion for life of an EU citizen as an 
consequence of a criminal conviction in 
another Member State is not compatible 
with Community law. 
Mrs Calfa, an Italian national visiting Greece as a 
tourist, was found guilty of possession and use of 
prohibited drugs for her personal use. She was 
condemned to three months imprisonment and 
expelled for life by a criminal court pursuant to 
Greek law which provides that foreign nationals 
who are convicted of an offence are to be expelled 
for life. Mrs Calfa lodged an appeal in the Arios 
Pagos (Supreme Court of Cassation), which 
referred the matter to the Court of Justice for a 
preliminary rul ing under Article 177 of the EC 
Treaty. 
The Court stated that Community law precludes 
national legislation which requires national courts 
to order expulsion for life of EU citizens found 
guilty of an offence. Such a requirement leaves the 
judge neither any discretion, nor any possibility, to 
examine the individual circumstances of the 
person concerned or the danger she represents. 
Article 3 of Directive 64/221 /EEC provides that 
measures taken on grounds of public policy or of 
public security must be based exclusively on the 
personal conduct of the individual concerned and 
that previous criminal convictions shall not in 
themselves constitute grounds for the taking of 
such measures. The Court points out in the judge-
ment that an expulsion order could be made 
against a Community national only if, besides the 
person having committed an offence under drugs 
laws, her personal conduct created a "genuine and 
sufficiently serious threat affecting one of the 
fundamental interests of society" (the concept 
created in Case 30/77 Bouchereau). 
The judgement sheds new light on the application 
of Directive 64/221 /EEC. Since the Directive dates 
back to the I 960's, the role of the Court of Justice 
in interpreting and developing the basic concepts 
of the Directive is particularly important. 
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Belgique: Transposition de la 
Directive sur le droit de vote 
aux elections communales 
La Directive 94/80/CE> qui 
precise les modalites d>exercice du 
droit de vote et d!e/igibilite aux 
elections municipales pour les 
citoyens de [>Union residant dans 
un Etat membre dont ils n>ont 
pas la nationalite> aurait dit etre 
transposee avant le lerJanvier 
1996. Avec plus ou moins de 
retard> tous les Etats membres> 
sauf un> ont transpose la Directive 
avant la fin du prernier semestre 
de 1998. Seule la Belgique ne 
t>avait pas encore fait> ce qui lui 
a d>ailleurs valu d>etre condam-
nee par la Cour de Justice> en 
Juillet 1998. c>est maintenant 
chose faite: la loi portant execu-
tion de la Directive a ete adoptee 
le 27 Janvier et publiee au Moni-
tettr belge du 30 Janvier 1999. 
La transposition est tardive> mais 
elle ne met pas en cause la parti-
cipation des ressortissants des 
autres Etats membres aux 
prochaines elections communales> 
puisque celles-ci n>auront lieu 
qu>en octobre 2000. 
Pour voter> les electeurs doivent 
faire la demande d>inscription 
sur les listes electorates aupres de 
leur commune de residence> Jus-
qi/ au 31 mars 2000. Il convient 
de noter que> contrairement aux 
elections pour le Parlement euro-
peen> t>exercice en Belgique du 
droit de vote aux elections muni-
cipales n>entra£ne pas la perte de 
ce droit pour Les memes elections 
dans t>Etat membre d>origine. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Fernando Pereira 
DG XV/A-3 
TEL: (+32 2)296 10 47 
FAX: ( + 32 2) 295 60 90 
E-mail: A3@dg15.cec.be 
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LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES 
Procedures d'infraction contre la France et l'ltalie 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Gerard Beaudu 
DG XV/A-3 
TEL: ( + 32 2) 295 99 26 
FAX: (+32 2) 295 60 90 
E-mail: A3@dgl5.cec.be 
' A la suite de plaintes) la Commission euro-
peenne a decide d'emettre des avis motives a 
l'egard de la France et de l'Italie concernant 
des infractions presumees au droit communau-
taire en matiere de fibre circulation des person-
nes. Dans le cas de la France) la Commission 
considere que sa reglementation en matiere 
d'assurance-maladie pour les etudiants etran-
gers constitue de facto une restriction au droit 
de sefour des etudiants ressortissants d'autres 
Etats membres. En Italie) le probleme qui a ete 
soumis a !'attention de la Commission par une 
petition adressee au Parlement europeen concer-
ne le cas d'un citoyen allemand. Celui-ci s'est 
JJtt signifier un ordre d 'expulsion dans des cir-
constances que la Commission considere comme 
incompatibles avec le droit communautaire 
(c'est-a-dire sans explication ni JJoie de recours). 
Dans les deux cas) si l'Etat membre concerne ne 
fournit pas de reponse satisf aisante dans les 
deux mois suivant la reception de l'avis motive) 
la Commission peut saisir la Cour de fujtice 
europeenne. 
Droit de sejour des etudiants 
Aux termes de la Directive relative au droit de sejour 
des etudiants (93/96/CEE), les etudiants d'un Etat 
membre qui souhaitent etudier dans un autre Etat 
membre ont le droit d'y sejourner si certaines condi-
tions sont remplies. lls doivent notamment apporter la 
preuve qu'ils disposent d'une assurance-maladie cou-
vrant !'ensemble des risques. La Commission a ete sai-
sie de nombreuses plaintes signalant que les etudiants, 
ressortissants d'autres Etats membres, qui demandent 
un permis de sejour en France sont tenus de produire 
un formulaire E-111 (attestant que l'interesse est 
assujetti au regime d'assurance-maladie d'un Etat 
membre) ou de s'affilier au regime des etudiants de la 
securite sociale fran~aise. En d'autres termes, les 
autorites fran~aises ne reconnaissent pas d'autre 
forme d'assurance-maladie, par exemple Jes regimes 
prives d'assurance-maladie et d'assurance-sante dont 
beneficient certains etudiants du fait de !'affi liation de 
leurs parents. 
Cette obligation, qui decoule de diverses dispositions 
de la legislation et de la reglementation fran~aises, 
contraint de nombreux etudiants a etre assures deux 
fois. La penalite financiere est d'autant plus grande que 
Jes cotisations au regime etudiant de la securite socia-
le fran~aise sont calculees sur la base d'une annee 
entiere meme si l'etudiant ne reste en France que 
quelques mois, comme c'est souvent le cas dans 
le cadre des programmes SOCRA TE/ERASMUS et 
LEONARDO DA VINCI. 
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Expulsion d'un ressortissant allemand 
Dans le cas de l'ltalie, l'affaire a ete portee a !'attention 
de la Commission suite a un incident survenu en 1994. 
Selon le plaignant, un ressortissant allemand en voya-
ge d'affaires en ltalie, des policiers Jui ont rendu visite 
la nuit de son arrivee. lls l'ont invite a Jes accompagner 
jusqu'au bureau des etrangers de la Questura ou ii a 
ete informe qu'il etait considere comme persona non 
grata en ltalie. II a ete contraint de signer une declara-
tion Jui ordonnant de quitter l'ltalie, mais aucune 
explication ne lui a ete fournie concernant Jes raisons 
de cette mesure. 
Sur la base des informations a sa disposition, la Com-
mission est d'avis que les autorites italiennes ont man-
que a leurs obligations aux termes de la Directive 
64/221 /CEE pour la coordination des mesures specia-
les aux etrangers en matiere de deplacement et de 
sejour justifiees par des raisons d'ordre public, de 
securite publique et de sante publique. 
En vertu de la Directive, confirmee par la jurispruden-
ce de la Cour de justice (voir notamment page 13), Jes 
Etats membres ne peuvent eloigner un ressortissant 
de l'UE de leur territoire que pour des raisons d'ordre 
public ou de securite publique presentant un caractere 
particulier de gravite. 
De plus, la Directive exige que toute personne visee 
par un ordre d'eloignement du territoire s'en voit 
expliquer Jes motifs a moins qu'il n'y aille de la sOrete 
de l'Etat. Elle doit beneficier des memes voies de 
recours que Jes ressortissants de l'Etat en question 
contre Jes actes administratifs. La Commission ne dis-
pose d'aucun element tendant a montrer que, dans le 
cas d'espece, le plaignant s'est vu offrir les explications 
ou les recours en question. Les autorites italiennes 
n'ont pas repondu a la lettre demise en demeure con-
cernant cette affaire. Sur la base des informations a sa 
disposition, la Commission n'est pas en mesure de de-
terminer si les droits garantis par la Directive ont ete 
respectes. 
LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES 
Reconnaisance des di IOmes 
La Commission europeenne a decide de saisir 
la Gour de justice contre la Belgique et l1Italie 
pour des violations du droit communautaire 
dans le domaine des qualifications ( diplomes et 
experience). Les regles communautaires dans ce 
domaine etablissent les conditions sous lesquelles 
certaines professions peuvent s1etablir et/ou 
preter leurs services dans un autre Etat 
membre. 
Architectes en Belgique 
La Commission a decide de saisir la Cour de justice 
parce que la Belgique refuse de proceder a l'examen 
comparatif des qualifications des architectes des 
autres Etats membres qui veulent pratiquer leur 
profession dans ce pays. En effet, les autorites belges 
refusent d'appliquer la jurisprudence de la Cour 
de justice dans l'affaire "Vlassopoulou" (7 mai 1991, 
C-340/89) et sa reponse a l'avis motive notifie le 6 
aoGt 1998 (voir SMN n ° 14) n'est pas satisfaisante. 
Pilotes maritimes 
La Commission a egalement decide de saisir la Cour 
de justice centre la Belgique parce que les autorites 
belges refusent d'appliquer le systeme general de 
reconnaissance des dipl6mes mis en place par les 
Directives 89/48/CEE et 92/51/CEE en ce qui concer-
ne les pilotes maritimes. Le but de ce "systeme gene-
ral" est de favoriser la libre circulation des personnes 
au sein de l'Union europeenne, en mettant en place 
des mecanismes leur evitant de recommencer leur 
formation des lors qu'elles souhaitent exercer leur 
profession dans un autre Etat membre. Le cas concer-
ne un ressortissant communautaire qui n'a pu obtenir 
la reconnaissance de son dipl6me neerlandais de pilote 
maritime, les autorites competentes, en !'occurrence 
celles de la Flandre, lui demandant de refaire sa for-
mation. 
Dentistes en ltalie 
Par ailleurs, la Commission a decide de saisir la Cour 
de justice centre l'ltalie au sujet de deux infractions 
concernant les dentistes (voir aussi SMN n° 12). 
La premiere infraction concerne !'obligation de 
residence imposee aux dentistes pour leur inscription 
a l'ordre professionnel, ainsi que la perte du droit 
d'inscription pour tout dentiste qui va s'installer a 
l'etranger. Le principe d'une obligation de residence 
est contraire aux principes de libre circulation et de 
libre etablissement (articles 48 et 52 du T raite CE). 
Une telle obligation entrave serieusement la faculte de 
creer et de maintenir plus d'un centre d'activite sur le 
territoire de l'UE et est susceptible de creer des 
discriminations a l'encontre des dentistes etablis dans 
d'autres Etats membres. Les autorites italiennes ont 
fait etat de textes legislatifs qui modifient la legislation 
incriminee pour la rendre conforme au droit commu-
nautaire. T outefois, de l'avis de la Commission, les 
problemes demeurent car ii ne decoule pas clairement 
de la legislation invoquee (la loi n ° 362 du 8.11.1991 
relative au secteur pharmaceutique) qu'elle s'applique 
aussi aux conditions d'inscription a l'ordre des dentis-
tes. D'autre part, en cas de transfert a l'etranger de la 
residence, seuls les dentistes italiens ont la possibilite 
de maintenir leur inscription a l'ordre. 
La deuxieme infraction concerne la legislation ita-
lienne qui permet aux medecins d'exercer en tant que 
dentistes. En effet, la loin° 409 du 24.7.1985 reserve 
l'exercice de la profession de dentiste ("odontoiatra") 
non seulement aux personnes titulaires du dipl6me 
specifique de dentiste (nouvellement cree), mais aussi 
aux medecins ayant complete leur formation par une 
specialisation dans le domaine dentaire. Ceci va a 
l'encontre de l'objectif de la Directive qui harmonise 
les conditions minimales de formation des dentistes 
(78/687/CEE), a savoir: la creation d'une profession 
specifique de dentiste, separee de celle du medecin. 
D'autre part, la possibilite de double inscription simul-
tanee, au registre des medecins et au registre des 
dentistes, apparait contraire aux dispositions «droits 
acquis» specifiques aux medecins qui exer~aient l'art 
dentaire en ltalie avant l'entree en vigueur de la 
Directive. Les autorites italiennes n'ont pas repondu a 
l'avis motive envoye par la Commission dans le cadre 
de cette procedure d'infraction. 
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Pour plus d'informations 
vous pouvez contacter : 
sur le cas des architectes, 
Joao De Abreu Rocha 
DG XV/D-4 
TEL: (+ 32 2) 296 15 66 
FAX: (+ 32 2) 295 93 31 
E-mail: D4@dg 15.cec.be 
sur le cas des pilotes, 
Yves Le Lostecque 
DG XV/D-4 
TEL: (+ 32 2) 296 52 32 
FAX: (+ 32 2) 295 93 31 
E-mail: D4@dg 15.cec.be 
sur le cas des dentistes, 
Nadia Costacurta 
DG XV/D-4 
TEL: (+32 2) 295 59 23 
FAX: (+ 32 2) 295 93 31 
E-mail: D4@dg 15.cec.be 
SERVICES & LIBERTE D'ETABLISSEMENT 
Member States refer 
lie European Commission has decided to 
refer Italy to the European Court of Justice 
for breaching EC Treaty rules on freedom to 
provide services and freedom of establishment. 
There are four separate cases concerning 
respectively private security agents) consignors 
of goods) organisation of fairs and exhibitions 
and commercial agents. 
Private security activities 
Under Law No 773 on public security (Testo Unico 
de/le Legge di Pubblica Sicurezza) of 18 July 1931, 
persons or companies must be of Italian nationality 
and established in Italy in order to obtain authori-
sation to exercise private security activities. The 
same law stipulates that private security companies 
must employ only Italian nationals and that only 
Italian nationals may work as self-employed private 
security personnel. The Commission considers that 
this legislation constitutes an unjustified restriction 
on the free movement of workers, freedom of esta-
blishment and freedom to provide services in con-
travention of the EC Treaty (Articles 48, 52 and 59 
respectively). This interpretation of Single Market 
rules has been confirmed by a 29 October 1998 
ruling of the Court of Justice on case C-114/97, 
concerning restrictions on private security services 
in Spain. The Commission has decided to refer this 
case to the Court of Justice because the Italian 
authorities' response to its reasoned opinion was 
not satisfactory. 
Consignors of goods 
An Italian Law (N° 1442 of 14 November 1941) 
requires all natural or legal persons acting as con-
signors of goods to be entered on a special register 
held by the Chamber of Commerce competent for 
the particular geographical area. The Commission 
considers that this requirement constitutes an 
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unjustified obstacle for professionals lawfully car-
rying on their activity in another Member State and 
who, from time to time, may wish to do so in Italy. 
In particular, this provision is incompatible with the 
principle of the freedom to provide services (Arti-
cle 59 of the Treaty), in the Commission's view. The 
Italian authorities' reply to a letter of formal notice 
was unsatisfactory and they did not reply to the 
reasoned opinion sent in May 1998. 
Organisation of fairs and exhibitions 
Italian legislation imposes a series of restrictions on 
the organisation of fairs and exhibitions, at both 
regional and national levels. These restrictions are 
incompatible with basic principles of Community 
law, namely the right of economic operators based 
in one Member State to organise such events in 
another Member State (freedom to provide servi-
ces - Article 59 of the EC Treaty) and the right of 
economic operators to establish themselves in 
another Member State (freedom of establishment -
Article 52). The Italian authorities have made com-
mitments to resolve these problems but have failed 
to notify the necessary legislative measures or 
respond to the Commission's reasoned opinion. 
Commercial agents 
In 1991, Italy adopted measures to implement the 
Directive on self-employed commercial agents 
(86/653/EEC) into Italian law, but failed to imple-
ment a number of specific provisions of the Direc-
tive. Firstly, with regard to the conditions under 
which an agent is entitled to be indemnified on ter-
mination of his contract, Italy requires only that the 
agent should have brought in new customers or 
that the indemnity should be equitable, whereas the 
Directive requires both conditions to be met. 
Secondly, each party to an agency contract is en-
titled under the Directive to request that a copy of 
a written contract be provided or that a verbal 
agreement be evidenced in writing. Italian law does 
not require the contract to be in writing. In the case 
of a verbal agreement, there is no obligation on eit-
her party to give the other a document setting out 
the terms of the agreement. Thirdly, under Italian 
law the entitlement to commission on transactions 
concluded after the agency contract has terminated 
is not restricted to transactions entered into within 
a reasonable period after termination of the con-
tract. Although the Italian authorities informed the 
Commission that the law was due to be amended in 
1998 in accordance with the Commission's wishes, 
no such amendment has yet been notified to the 
Commission. 
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Tt1e European Commission has decided to 
refer Portugal and Spain to the Court of]usti-
ce for barriers to the free movement of services> 
in violation of Article 59 of the EC Treaty. 
Austria and Belgium have also been referred 
to the Court ofjustice concerning discrimina-
tory rules for ivorkers on secondment from 
another Member State. 
Portugal: aerial photography 
The Commission has decided to refer Portugal to the 
Court of Justice concerning a Portuguese ministerial 
order N° 17568 of 6 February 1960, which establishes 
principles for the authorisation of aerial photographs. 
The law in question states that bodies or persons of 
foreign nationality wishing to engage in aerial photo-
graphy but are not established in Portugal will be 
authorised to do so only in duly justified cases. The 
Commission considers that this provision constitutes 
discrimination on the basis of nationality and is 
incompatible with the freedom to provide services (in 
violation of Articles 6 and 59 of the Treaty respec-
tively). The Portuguese authorities' reply to the 
reasoned opinion sent in May 1998 was not satisfac-
tory. The Commission had already decided to refer 
Belgium to the Court for similar restrictions (see 
SMN N°I I). 
Spain: financial guarantee required to 
coverla'N)'ers'fees 
The Commission has decided to refer Spain to the 
Court of Justice because of a requirement under the 
Spanish code for civil proceedings (the LEC) for 
foreign nationals who act as plaintiffs before national 
courts to give a financial guarantee to cover costs and 
lawyers' fees (known as "cautio iudicatum solvi") 
upon application by the defendant. Spanish nationals 
are not subject to such a requirement. The Court of 
Justice has already considered (Case C-20/92, Antho-
ny Hubbard v Peter Hamburger) that the imposition 
of a cautio iudicatum solvi only against EU citizens or 
firms and not a country's own nationals constitutes a 
barrier to the free movement of services, in breach of 
Article 59 of the EC Treaty. 
The Commission also considers that the imposition 
of this requirement violates the EC Treaty's ban on 
discrimination on grounds of nationality (Article 6). 
Spain has informed the Commission that a new law 
on civil proceedings presented to the Spanish Parlia-
ment in November 1998 will suppress the financial 
guarantee requirement in question, but the new law 
has not yet been adopted. 
• ust1ce 
Austria: workers seconded by service suppliers 
An Austrian law, amending the labour contract law 
(Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz or "AVRAG"), 
contains discriminatory measures concerning the 
conditions for the detachment or provision of salaried 
workers by a service supplier established in another 
Member State. Under this law, the customer of a 
foreign service supplier (for example, a contractor in 
the construction trade who requests a subcontractor 
tao carry out a specific task) is jointly and severally 
liable for payment of the salaries of the workers con-
cerned. He is required to keep the documents rela-
ting to the details of the labour contract, whereas 
such conditions do not apply if the service supplier is 
established in Austria. In addition, the fines applicable 
to suppliers of cross-border services and their Austrian 
customers are more severe than those applicable to 
suppliers established in Austria and their customers. 
The Commission considers that the legislation in 
question, which has still not been amended to the 
satisfaction of the Commission, constitutes an unjus-
tified restriction on the free movement of services. 
Belgium: construction companies 
The Commission has also decided to refer Belgium to 
the Court of Justice concerning an obligation for con-
struction companies from other Member States pro-
viding services in Belgium to contribute to schemes 
giving workers an end-of-year bonuses and compen-
sating workers for time they cannot work due to bad 
weather. A Royal Decree of 15 June 1988 requires 
not only Belgian companies but also those established 
in other Member States to pay contributions to a pri-
vate organisation, set up under a collective agreement 
for the construction sector, which manages a fund to 
pay end of year bonuses and 'bad weather' compen-
sation to workmen. These contributions take the 
form of "fidelity stamps" and "bad weather stamps". 
The Commission considers that the imposition of 
these financial contributions on construction compa-
nies established in other Member States (in this case 
Luxembourg) and already paying into equivalent 
schemes there for the same workers constitutes an 
unjustified obstacle to the freedom to provide servi-
ces, in violation of Article 59 of the EC Treaty. In the 
Commission's opinion, the Member State where 
services are offered should not impose such social 
protection contributions if the equivalent contribu-
tions are already paid in the Member State where the 
service provider is established. This view is in accor-
dance with the case law of the Court of Justice 
(28.6.96 ruling on the 'Guiot/Climatec' case). The 
Belgian authorities' response to the reasoned opinion 




The Commission has decided to 
send Germany a reasoned 
opinion because of certain mtric-
tions on construction companies 
established in other Member 
States and ivishing to offer their 
services in Germany. 
In partirnlar) German legisla-
tion ( notably the Laiv on 
Temporary Work -AUG) does 
not allow a construction company 
to provide workers to another 
company unless it is a signatory 
of all the collective agreements 
applicable in the construction 
sector in Germany. In practice) 
this requires construction firms to 
have a permanent establishment 
in Germany if they iv ant to pro-
vide ivorkers to another company. 
The Commission regards this 
requirement as discriminatory 
and in violation of the right of 
establishment and the freedom to 
provide services (Articles 52 ad 
59 of the EC Treaty). 
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SERVICES & LIBERTE D'ETABLISSEMENT 
Prestations de services transfrontaliers 
The European Commission 
has put forward proposals 
for two Directives on the 
free movement of sm~ces in 
the Single Market. The first 
covers the right of businesses 
established in the European 
Union to prm~de services in 
another Member State 
using non-Community staff 
who are lawfolly established 
in the EU. The second pro-
posal covers self-employed 
workers from non-Commu-
nity countries who are law-
fully established in the EU. 
The two proposals primarily 
provide for the introduction 
of an "EC service provision 
card" which would be issu-
ed by the Member State 
where the Community 
business or self-employed 
person is established. 
The proposals have a dual 
aim: to make it easier for 
businesses to exercise their 
right to provide services and 
to clarify the situation with 
regard to the freedom of 
non-Commwuty nationals 
in the framework of the 
freedom to provide services. 
(I) COM (3) 1999 
(2) Directive 96171 /CE du 
16.12.1996 UO L 18 du 
21 .1.1997) 
(3) Proposition de Reglement 
(CE) du Conseil modifiant 
le Reglement n ° 1408171 
UO C 6 du 10.1.1998) 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Jurgen Tiedje 
DG XY/D-3 
TEL: (+ 32 2) 295 OS 25 
FAX: (+ 32 2) 299 30 88 
E-mail: D3@dg I S.cec.be 
La Commission europeenne a presente deux 
propositions de Directive dans le cadre de la 
Libre circulation des services au sein du Marche 
unique<n. La premiere concerne le droit des 
entreprises etablies a l'interieur de !'Union 
europeenne de preter des services dans un autre 
Etat membre a />aide de leur personnel non-
communautaire> legalement etabli a f>inte-
rieur de !'Union. La deuxieme vise les travail-
leurs independants non-communautaires> eux 
aussi legalement etablis a l'interieur de /YUE. 
Ces deux propositions prevoient pour l'essentiel 
!'introduction d'une "carte de prestation de 
services-CE ", emise par l 'Etat membre ou 
l'entreprise communautaire ou le travailleur 
independant est etabli. Ce mecanisme rencon-
tre un double objectif: faciliter l'exercice du 
droit des entreprises a la libre prestation de 
services et clarifier la situation des ressortissants 
d'Etats tiers dans l)exercice de la fibre presta-
tion de services au sein de />Union. 
La premiere proposition de Directive concerne le 
detachement par une entreprise etablie dans un Etat 
membre de ses travailleurs salaries ressortissants 
d'un Etat tiers moyennant une simple declaration 
prealable. Elle fixe aussi les garanties et les obligations 
necessaires en vue d'exclure les cas lies a !'immigra-
tion illegale et clandestine. La proposition veille a ce 
qu'un tel detachement n'aboutisse pas a une circula-
tion illimitee des salaries ressortissants d'Etats tiers, 
tout en obligeant l'Etat membre emetteur de la «carte 
de prestation de services CE» a readmettre le 
POUR RAPPEL 
• En vertu de la Directive 96/71 /CE(2), toute entre-
prise qui agit en prestation de services transfron-
tal iers sur le territoire d'un Etat membre autre 
que celui ou elle est etablie, et qui detache a cette 
fin des travailleurs salaries, doit respecter un 
"noyau dur" de regles minimales imperatives con-
cernant les conditions de travail (notamment les 
salaires minimums) en vigueur dans l'Etat ou a lieu 
la prestation. 
• Conformement au Reglement 1408/71, un travail-
leur salarie qui est detache dans un autre Etat 
membre reste affilie a la securite sociale du pays 
ou son employeur est etabli durant son detache-
ment pour une periode qui n'excede pas 12 mois. 
II en va de meme pour les travailleurs indepen-
dants. A cet egard, la Commission a propose(Jl en 
novembre 1997 !'extension de l'integralite dudit 
Reglement aux ressortissants de pays tiers. 
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ressortissant du pays tiers en toute circonstance. La 
«carte de prestation de services CE» ne couvrirait que 
le detachement temporaire. D'une part, ce document 
permettrait aux entreprises de ne plus entreprendre 
les multiples demarches dans chaque Etat membre ou 
I' entreprise fournit un service avec son personnel 
(visa, sejour et permis de travail). D'autre part, la 
demande d'une «carte» rappellerait aussi a l'entre-
prise !'obligation de respecter les regles de bon fonc-
tionnement du Marche unique (emploi regulier, 
couverture sociale ... ) et faciliterait egalement la 
cooperation entre les Etats membres. 
La carte aurait une duree limitee de validite (max. 12 
mois) et ne serait pas automatiquement renouvelable, 
afin d'eviter le contournement des regles regissant la 
libre circulation des services. Le lieu principal de tra-
vail doit en effet rester celui ou l'entreprise est eta-
blie. La presente initiative ne couvre pas les membres 
de la famille de ces ressortissants. 
La seconde proposition vise directement les ressor-
tissants d'Etats tiers etablis dans un Etat membre 
comme travailleurs independants. L'objectif est 
d'etendre le droit a la prestation de services a ces 
personnes. Une telle initiative, prevue dans le T raite 
(article 59.2), s'impose lorsqu'une mesure est pro-
posee pour le detachement des salaries. 
S millions de travailleurs 
Les salaries et independants ressortissants d>Btats tiers 
legalement presents dans l'UB atteignaient en 1997 
pres de 5 millions de personnes (a raison d)un inde-
pendant pour cinq salaries environ Ji soit 3% des for-
ces de travail totales. Les secteurs les plus concernes 
sont: technologies de l'informationi architecture et 
ingenierie, industrie du batiment/ des travaux 
publicsi services lies au conseil juridique, fiscal) en 
gestion et en comptabilitei tourisme. 
Resiimee 
Die Kommission hat zwei 
Richtlinienvorschlage zum 
freien Dienstleistungsver-
kehr vorgelegt. Der erste 
Vorschlag betrifft das 




staaten mit Mitarbeitern 
zu erbringen, die keine 
Gemeinschaftsangehorigen, 
aber rechtma.Big in der 
EU niedergelassen sind. 
Der zweite betrifft 
Selbstandige, die keine 
Gemeinschaftsangehori-
gen, aber gleichfalls in der 
EU rechtma.Big nieder-
gelassen sind. Beide Vor-
schlage sehen vor allem 
die Einfuhrung eines 
«EG-Dienstleistungsaus-
weises» vor, der <lurch 
den Mitgliedstaat ausge-
stellt wird, in dem das 
Unternehmen bzw. der 
Selbstandige niedergelas-
sen ist. So wird den Un-
ternehmen die Teilnahme 
am freien Dienstleistungs-
verkehr erleichtert und die 
Situation von Drittstaats-
angehorigen im Rahmen 
des freien Dienstleistungs-
verkehrs innerhalb der EU 
klargestellt. 
DROIT DES SOCI ETES 
Die Europaische Kommis-
sion hat vorgeschlagen, 
die GroBenmerkmale for 
die Bilanzsumme und den 
Nettoumsatzerlos bei der 
Definition von kleinen 
und rnittleren Unterneh-
men (KMU) in der 4. und 
7. EU-Rechnungs-
legungsrichtlinie anzuhe-
ben. Von der Annahme 
dieses Vorschlags wiirden 
Tausende kleiner und 
mittlerer Unternehmen in 
der EU unmittelbar profi-
tieren, da die Mitglied-
staaten viel mehr KMU als 





nen zulassen, daB KMU 
lediglich eine verktirzte 
Bilanz, einen verktirzten 
Anhang und eine verktirz-
te GuV-Rechnung aufstel-
len und veroffentlichen. 
A proposal for a Directive to adapt the 
financial thresholds in the definition of small 
and medium sized enterprises (SMEs) in Euro-
pean Union financial reporting Directives has 
been presented by the European Commission. 
The proposal ivould alloiv Member States to 
extend derogations from EU financial repor-
ting requirements to more small and medium 
sized companies. It would do this by increasing 
(by 25%) the thresholds (net turnover and 
balance sheet total) defining "small" and 
"medium-sized" enterprises laid down in the 
4th and 7th Company Law Directives on 
annual and consolidated accounts. 
"Adoption of this proposal would be of immediate 
practical benefit to thousands of SMEs in the EU", 
commented Single Market Commissioner Mario 
Monti, "as it would allow Member States to exempt 
many more SMEs than at present from ful l complian-
ce with financial reporting requirements". 
Under the 4th and 7 th Directives (78/660/EEC and 
83/349/EEC), Member States have the option of 
granting SMEs certain exemptions from the financia l 
reporting and disclosure requirements imposed on 
limited liability companies. Member States may allow 
them to draw up and publish only an abridged balance 
sheet, abridged notes on the accounts and an 
abridged profit and loss account. Moreover, in the 
case of "small" companies only, Member States may 
allow them not to publish a profit and loss account or 
an annual report, not to disclose certain defined 
categories of information in the accounts and not to 
have their accounts audited. 
The thresholds for defi ning "small" and "medium-
sized" enterprises expressed in terms of number of 
employees, balance sheet total and net turnover 
(companies must not exceed two out of the three 
criteria). The employees threshold remains unchan-
ged at SO for "small" companies and 250 for "medium-
sized" enterprises, while the other thresholds are 
revised every five years to take account of economic 
and monetary trends. In the absence of such a revi-
sion, the number of companies which can benefit 
from the accounting exemptions is reduced. 
As a result of economic and monetary developments 
since the last revision of the amounts in 1994, the 
Commission has proposed to increase the thresholds 
fo r balance sheet total and net turnover by 25% as 
follows: 
"Small" companies "Medium" companies 
(in euro) Current Proposed Current Proposed 
Balance sheet total 2.5 million 3.125 million IOmillion 12.5 mill ion 
Net turnover 5 mill ion 6.25 million 20 mill ion 25 million 
Once adopted by the EU's Council of Ministers, the 
amended thresholds would enter into effect the day 
after their publication in the EC Official Journal. 
Resume 
Dans le cadre des Directi-
ves comptables europeen-
nes, la Commission propo-
se d'adapter Jes seuils 
financiers de la definition 
des petites et moyennes 
entreprises (PME). Cette 
adaptation consisterait a 
relever de 25 % les seuils 
(relatifs au chiffre d'affai-
res net et au total du 
bilan) sur base desquels se 
definissent les PME dans 
les 4 e et 7e Directives con-
cernant les comptes 
annuels et les comptes 
consolides de certaines 
societes . Des milliers de 
PME de l'Union tireraient 
un avantage pratique 
immediat de !'adoption de 
cette proposition de 
Directive, puisque celle-ci 
permettrait aux Etats 
membres de les dispenser 
d'une partie de leurs obli-
gations en matiere d'infor-
mation financiere. 
For more information, 
please contact 
Erik Van der Plaats 
DG XV/C-5 
TEL: (+32 2) 296 11 21 
FAX: (+32 2) 299 30 81 
E-mail: CS@dglS.cec.be 
law Directives in Gibraltar 
The European Commission has decided to send 
four reasoned opinions to the United Kingdom 
for failure to implement company law Directives 
in the territory of Gibraltar. The Directives in 
question concern the annual accounts and the 
consolidated accounts of companies. 
EU-wide rules on the preparation and presentation of 
companies' annual accounts and the consolidated 
accounts of groups are laid down respectively in the 
Fourth and Seventh Company Law Directives 
(78/660/EEC and 83/349/EEC) and subsequent 
amendments (90/604/EEC and 90/605/EEC). 
These Directives define which forms of companies 
have to produce accounts, establish which format 
should be used for the profit and loss account and the 
balance sheet and lay down which valuation principles 
should be applied. The Directives also impose requi-
rements to disclose the accounts. 
The Fourth Directive was due to be implemented by 
31 July 1980, the Seventh by 31 December 1987 and 
the two amending Directives by I January 1993. 
Should the United Kingdom fai l to give a satisfactory 
reply within two months of receipt, the Commission 
may refer the cases to the European Court of Justice. 
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For more information; 
please contact 
Karel Van Hulle 
DG XV/C-5 
TEL: (+32 2) 295 79 54 
FAX: (+ 32 2) 299 30 81 
E-mail: CS@dg I S.cec.be 
MARCHES PUBLICS 
Mise en concurrence des marches 
Greece and Portugal: 
Failure to transpose Directives 
The Commission has decided to 
issue tivo reasoned opinions 
against Greece and two against 
Portugal on the grounds that 
these two Member States have 
failed to transpose the Directives 
on public contracts in the water, 
energy, transport and telecom-
munications secto1's (93/ 38/EEC) 
and Directive on revie1v proce-
dures in the same sectors 
(92/ 13/ EEC). 
Directive 93/38/EEC entered 
into force on 1 January 1998 in 
Greece and Portugal (compared 
with 1 January 1997 in Spain 
and 1 January 1993 in the other 
Member States). As regards 
Directive 92/ 13/EEC, Greece 
and Portugal had to adopt im-
plementing measures by 30 June 
1997 although their actual entry 
into force could be further post-
poned until 1 January 1998, 
compared with 30 June 1995 in 
Spain and 1 January 1993 in the 
other Member States. 
For more information, 
please contact 
Konstantinos T omaras 
DG XV/B-2 
TEL: (+ 32 2) 296 42 75 
FAX: (+ 32 2) 296 09 62 
E-mail: B2@dg15.cec.be 
La Cour de justice europeenne a ete saisie par 
la Commission apropos de violations des regles 
communautaires imposant f ouverture et la 
mise en concurrence des marches publics en 
France et en Italie. Il s)agit une infraction 
concernant Les logements sociaux en France et 
d)un probleme relatif au systeme informatique 
integre de la Comptabilite generale de fEtat 
en Italie. La Commission a egalement decide 
d)adresser un avis motive a rltalie pour une 
infraction concernant le materiel hospitalier et 
radiographique et aux Pays-Bas a propos des 
rails de securite pour Les routes. Ces cas resul-
tent de plaintes adressees a la Commission par 
des entreprises lesees par des decisions d'attribu-
tion de ces marches. 
Logements sociaux en France 
La Commission a decide de saisir la Cour de justice 
parce que plusieurs organismes fran~ais de 
logements sociaux ont lance une se-
rie d'appels d'offres relatifs a 
des travaux de construc-
tion sans les publier au 
prealable au Journal 
Officiel CE, comme 
prevu par la Directive 
«marches publics de 
travaux» (93/37/CEE). 
La Commission, se 
basant sur la notion 
d'organisme public develop-
pee dans la jurisprudence de 
Cour, considere que ces organismes 
sont des pouvoirs adjudicataires au sens de la 
Directive susmentionnee et qu'ils sont par consequent 
soumis a ses regles, notamment en matiere de publi-
cite. 
Comptabilite generale de l'Etat italien 
A l'encontre de la Republique italienne, la Commission 
a decide de saisir la Cour de justice pour violation des 
dispositions de la Directive «marches publics de servi-
ces» (92/50/CEE) et en particulier de son article 11. Le 
manquement resulte du fait que les contrats pour la 
maintenance, la gestion et le developpement du syste-
me informatique integre de la Comptabilite generale 
de l'Etat/M inistere du T resor ("Ragioneria Generale 
dello Stato") et de la Cour des comptes, conclus ori-
ginairement en 1987 et 1988, ont ete reconduits a plu-
sieurs reprises avec la meme societe, sans appel a la 
concurrence. L'adoption du decret legislatif n ° 414 du 
19 novembre 1997 a autorise le recours au gre a gre 
pour une periode ulterieure de dix-huit mois. Les 
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circonstances prevues par la Directive 92/50/CEE, qui 
seules justifient le recours a la procedure negociee, 
n'etaient toutefois pas presences et la reponse des 
autorites italiennes a l'avis motive du 11 juin 1998 n'a 
ete jugee pas satisfaisante. 
Materiel hospitalier en ltalie 
Avis motive a l'egard de la Republique italienne pour 
violation des dispositions de la Directive «marches 
publics de fournitures» (93/36/CEE). Ce cas concerne 
le contrat lance par un h6pital de Rome («Complesso 
ospedaliero San Filippo Neri») pour la fourniture de 
sutures steriles pour chambres operatoires, de mate-
riel radiographique et de liquides de developpement. 
Le marche a ete passe par procedure restreinte 
acceleree sans que les conditions prevues par la 
Directive soient remplies. En effet, l'approvisionne-
ment de ces produits aurait pu avoir lieu tout simple-
ment en lan~ant la procedure bien avant l'echeance du 
contrat precedent, sur la base des con-
sommations previsibles. De plus, 
le contrat precedent avait lui 
aussi fait l'objet d'une 
procedure d'infraction. 
11 avait, en effet, ete 
conclu suite a une 
procedure negociee 
en violation de la 
Directive 93/36/CEE 
et son execution 
n'aurait pas dO etre 
poursuivie jusqu'a la fin. 
Rails de securite routiers aux Pays-Bas 
Avis motive aux Pays-Bas pour mauvaise application 
des Directives «marches publics relatives aux fourni-
tures» (93/36/CEE) et aux «marches de travaux» 
(93/37/CEE) dans une affaire concernant l'achat de 
rai ls de securite pour equiper le reseau routier. La 
Commission considere qu'il y a egalement infraction 
des regles du T raite CE concernant les obstacles a la 
libre circulation des marchandises (article 30). L'avis 
motive porte sur les methodes d'achat de barrieres de 
securite du departement ministeriel responsable de 
l'entretien des routes. Celui-ci s'approvisionne aupres 
d'un seul fournisseur, sans faire appel a la concurren-
ce en publiant des avis au Journal Officiel CE. De 
meme, ce fournisseur a l'exclusivite de l'approvision-
nement en barrieres de securite dans le cadre des 
marches de travaux passes par le departement 
ministeriel. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter : 
pour le cas fran~ais, 
Aldric Leborgne 
DG XV/B-1 
TEL:(+ 32 2) 296 32 41 
FAX: (+32 2) 296 09 62 
E-mail: BI @dg15.cec.be 
pour les cas italiens, 
Paola Zanetti 
DG XV/B-2 
TEL: (+32 2) 296 27 38 
FAX: (+ 32 2) 296 09 62 
E-mail: B2@dg15.cec.be 
pour le cas neerlandais, 
Marianne Muller 
DG XV/B-3 
TEL: (+32 2) 295 49 04 
FAX: (+ 32 2) 296 09 62 
E-mail: B3@dg15.cec.be 
MARCHES PUBLICS 
Consultation sur les concessions 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Pierre Delsaux 
DG XV/B-4 
TEL: (+ 32 2) 296 54 72 
FAX: (+ 32 2) 299 30 49 
E-mail: B4@dg I 5.cec.be 
La Commission europeenne a decide de 
lancer une consultation sur Fapplication des 
regles du Marche unique a certaines formes de 
partenariat entre des entites publiques et le 
secteur prive> et en particulier les concessions. 
Cette consultation est basee sur un projet de 
Communication interpretative destine clari-
fier Fapplication des principes du Traite CB> 
ainsi que des Directives marches publics) aux 
contrats de concession ou similaires. Suite a la 
consultation de tous les milieux interesses> qui 
prendra fin au mois de mai 1999) la Commis-
sion adoptera la Communication interpretati-
ve dans sa version definitive. 
«La cooperation entre le secteur public et le secteur 
prive se developpe de plus en plus dans tous les Etats 
membres, car elle peut representer une reponse tres 
efficace aux besoins d'investissement public. T oute-
fois, ii est essentiel d'assurer un cadre transparent et 
ouvert a la concurrence» a commence le Commissai-
re Mario Monti. Les concessions et autre formes 
de cooperation public-prive 
representent des enjeux eco-
nomiques considerables, dont 
le montant s'approche de celui 
des marche publics tradition-
nels ( 11 % du PIB de l'Union). II 
convient d'examiner dans 
quelle mesure les entreprises 
communautaires peuvent be-
neficier d'un libre acces a ces 
formes de contrats et de 
garantir que le droit commu-
nautaire soit pleinement 
respecte. 
Le projet de Communication 
interpretative soumis a la con-
sultation s'articule en deux 
parties : ii definit tout d'abord 
la problematique generale 
des concessions et formes 
analogues ; ii traite ensuite du 
regime applicable. 
Definition de concession 
L'appel des autorites publiques au secteur prive se 
manifeste dans les Etats membres selon des modalites 
differentes. Cependant, le critere de !'exploitation 
constitue la caracteristique essentielle pour 
determiner si l'on est en presence d'une concession 
ou d'une forme analogue de partenariat public-prive. 
Sont vises par le projet, les actes, unilateraux ou con-
tractuels, par lesquels une autorite publique confie a 
un tiers la gestion totale ou partielle de services qui 
re levent normalement de sa responsabilite, et pour 
lesquels ce tiers assume une partie significative du ris-
que d'exploitation. Ces services constituent des pres-
tations d'activites economiques (par exemple exploi-
tation d'autoroutes ou fourniture d'eau). Par contre, 
ne sont pas vises les actes par lesquels une autorite 
publique confie a des tiers la gestion de services 
participant a l'autorite publique (par exemple, dans 
certains Etats membres, les services de notaires) ou 
par lesquels ii confere une habilitation ou octroie une 
autorisation a l'exercice d'une activite economique 
(par exemple, l'ouverture de pharmacies ou de pom-
pes a essence). 
Regime applicable aux concessions 
Au-dela des differences de definition, tant les marches 
publics que les concessions et formes analogues de 
partenariat public-prive, ont pour objet des presta-
tions d'activites economiques. lls sont des lors soumis 
aux memes regles du T raite CE et aux principes 
degages par la jurisprudence de la Cour. II s'agit en 
particulier de la non-discrimination en raison de la 
nationalite, de la libre pr.estation de services, de la 
liberte d'etablissement, de la transparence, de la 
reconnaissance mutuelle et du principe de propor-
tionnalite. 
Le principe d'egalite de traitement, qui figure egale-
ment parmi les principes generaux, implique que les 
regles du jeu doivent etre connues de tous les sou-
missionnaires et doivent s'appliquer a tous de la 
meme maniere. Quant a la transparence, ii existe des 
regles ou des pratiques administratives suivies dans la 
quasi-totalite des Etats membres prevoyant que 
!'intention de confier la gestion d'une activite econo-
mique a un tiers doit etre rendue publique, selon des 
modalites appropriees laissees au choix des pouvoirs 
adjudicateurs. La Commission considere que dans de 
telles conditions la transparence est assuree. 
Enfin, le principe de proportionnalite exige que toute 
mesure choisie par le pouvoir adjudicateur soit a la 
fois necessaire et appropriee au regard du but 
recherche. 
Le projet rappelle aussi les dispositions pertinentes 
des Directives et en particulier celle sur les marches 
publics de travaux (Directive 93/37/CE). II precise en 
outre que les concessions dans les secteurs speciaux, 
par exemple dans le domaine de l'energie et du 
transport, sont soumis aux meme regles que les 
autres concessions. 
Cette Communication, publiee au Journal Officiel, 
est disponible sur le site Internet de la DG XV: 
http://europa.eu.int/comm/dg 15 
Reasoned opinion to Italy 
concerning Bologna station 
design 
The European Commission sent a 
reasoned opinion to Italy about a 
possible violation of Single 
Market rules requiring public 
procurement contracts to be 
aJVarded under transparent) 
open and competitive conditions. 
The reasoned opinion concerns 
the conditions under which the 
contract for the design of a new 
railJVay station in Bologna was 
attributed. 
Jn the Commission's opinion) 
<<Metropolis S.p.A. >)) a company 
JVholly-owned by the national 
railway company («Ferrovie dello 
Stato S.p.A. >>)) failed to respect 
the requirements of the Directive 
on procurement procedures of 
entities operating in the 1vater) 
energy) transport and telecom-
munications sectors 
(93/38/EEC) when it awarded 
a series of contracts for the archi-
tectural design the main station 
and the station for high speed 
trains of Bologna. Jn particulat~ 
the contracts were awarded 
directly without following the 
procedure laid d01vn by the 
Directive for inviting competitive 
bids. The Italian authorities' 
response to the letter of formal 
notice sent in June 1998 was not 
satisfactory. In the absence of a 
response from the Italian autho-
rities to the reasoned opinion 
within two months of receipt) the 
Commission could decide to refer 
the matter to the European 
Court of Justice. 
For more information, 
please contact 
Ugo Bassi 
DG XV/ B-2 
TEL: (+32 2) 295 31 18 
FAX: (+ 32 2) 295 0 I 27 
E-mail: B2@dg I 5.cec.be 
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Alternative wa s of solvin roblems on rocurement 
Common Procurement 
Vocabulary (CPV) 
The Commission )s Recommenda-
tion of 3rd September 1996) 
relating to the use of the common 
procurement vocabula,y (CPV) 
for public contracts) called upon 
public authorities and economic 
operators to use the CPV when 
drafting public procurement 
notices transmitted for publica-
tion in the Official Journal. 
Since the 1st of January) a new 
version of the CPV has been used. 
It represents a more flexible tool) 
better adapted to the require-
ments of contracting entities) 
candidates or tenderers for public 
contracts and the EU publication 
office. It also makes easier to 
standardise the information 
describing the obfect of the 
contracts and thus improves the 
transparency and effectiveness of 
public contracts within the Euro-
pean Union. 
CPV is an integrated part of the 
SIMAP on-line Internet notifi-
cation system. A search tool is also 
available. 
Public procurement is one of the key areas of 
the Single market where the full benefits have 
not yet met the initial expectations and poten-
tials. One of the ways to ensure that public 
procurement achieves its objectives is to improve 
and monitor the implementation and appli-
cation of the rules. Following a Danish sugges-
tion) six countries (Denmark) Germany) Italy) 
Spain) the United Kingdom and the Nether-
lands) have decided to launch a Pilot Project 
in the procurement area) which is strongly 
supported by the Commission. The purpose is to 
test alternative ways of solving problems thus 
contributing to the achievement of a genuinely 
open European procurement market. 
In its Green Paper on Public Procurement in the 
European Union (see SMN 6), the European Com-
mission launched the suggestion that Member States 
set up an individual authority or designate an existing 
authority to supervise that full and effective applica-
tion of the EU procurement rules is made in the 
respective countries. Member States were invited to 
run a pilot project to test the feasibility of this con-
cept. 
In its Communication on Public Procurement (see 
SMN 12), the Commission furthermore encourages 
that such authorities be set up, in order to serve as 
contact points and used for settling disputes in the pu-
blic procurement field in a rapid, informal way. It is 
mentioned that the Pilot Project suggested by 
Denmark - being hitherto the only concrete initiative 
taking up the idea launched - could further enhance 
the positive effects expected by enabling a rapid, 
informal and adequate way of solving problems. 
After some in itial soundings among Member States on 
I O December 1998, representatives from six coun-
tries (Denmark, Germany, Italy, Spain, the United 
Kingdom and the Netherlands) decided to launch a 
pilot project in the procurement area. A steering 
group has been appointed for the project, in which 
the Commission participates as an observer. The pur-
pose of this project is to test alternative ways of sol-
ving problems. This is done through the designation 
of one or more appropriate authorities/bodies, which 
can be an existing body or authority, in the participa-
ting Member States to act as contact points and set up 
a network between them. The participation bodies 
and authorities do not necessarily have to be 
independent and none of them is in fact genuinely 
independent. It was furthermore decided that these 
contact points will cooperate with a view to ensuring 
effective solutions to cross-border problems on the 
basis of guidelines which have been approved by the 
participating Member States. 
In addition to the previously existing possibilities and 
a range of mostly more formal means to redress 
situations in which problems have arisen, interested 
parties can now also opt for the use of a more infor-
mal way of trying to solve their problems by addres-
sing these contact points. 
More detailed 
information on the 
pilot project 
can be found on the 
SIMAP website: 
http://simap.eu.int 




TEL: (+ 32 2) 295 44 87 
FAX: (+ 32 2) 296 09 62 
E-mail: B4@dg I 5.cec.be 
All language versions of the 
Common Procurement Vocabu -
lary can be found on SIMAfYs 
homepage (http://simap.eu.int)) 
along 1vith the correspondence 
tables 1vith the previous CPV 
version and other nomenclatures. 
Procurement entities and econo-
mic operators are invited to make 
proposals to the Commission to 
further improve CPV 
Electronic procurement · An exciting challenge for 2003 
For more information, 
please contact 
Jose Izquierdo Jerez 
DG XV/ B-4 
TEL: (+ 32 2) 295 19 65 
FAX: (+ 32 2) 296 09 62 
E-mail: simap@dg I 5.cec.be 
Since I st January 1999, within the SIMAP project, the 
Commission has provided the possibility to all con-
tracting entities to prepare and submit electronically 
their notices for publication in the Official Journal and 
encourages via the "purchaser profile" the publication 
on the Internet of all tender documents. 
At the same time the Commission is preparing 
amendments to adapt the existing legal framework 
towards the information age. A first draft of this pro-
posal has been presented to the public procurement 
Advisory Committee members. 
The principal points of this proposal are: 
• recognition of the means of electronic transmis-
sions and the introduction of specific solutions (such 
as the presentation of the certificates meeting the 
qualitative selection criteria); 
• deletion of references to obsolete means of com-
munication (telex and telegrammes); 
I 
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• reduction of the time limits in procedures using 
electronic means; 
• co-ordination with work on electronic commerce. 
In parallel the Commission, encouraged by the Mem-
ber States to use its delegated powers to adopt the 
standards forms and to use the Common Procure-
ment Vocabulary (CPV), is preparing a draft Commis-
sion Directive on these points. This Directive will 
replace the annexes of the public procurement 
Directives which contain the model notices with the 
"standard forms" and will replace the references to 
the different nomenclatures mentioned in the Direc-
tives (CPA, NACE) by the CPV. 
These measures will prepare the Union to meet the 
exciting challenge of electronic commerce, with an 
ambitious target: 25% of all procurement transactions 
should take place using electronic means by the year 
2003. 
Further information is 
easily available through 
the SIMAP website: 
http://simap.eu.int 




TEL: (+ 32 2) 295 34 37 
FAX: (+32 2) 296 09 62 
E-mail: B4@dg I 5.cec.be 
PROPRIETE INTELLEC TU ELLE & INDUSTRIELLE 
Comment ameliorer le s steme des brevets ? 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Pascal Leardini 
DG XV/E-2 
TEL: (+32 2)296 13 06 
FAX:(+ 32 2) 299 31 04 
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La Commission europeenne vient d)annoncer 
une serie de mesures concretes destinees a 
ameliorer le systeme des brevets dans l'Union 
europeenne. Parmi ces mesures figurent une 
proposition de Reglement visant a creer un brevet 
communautaire unitaire valable sur tout le terri-
toire de la Communaute ainsi qu)une proposition 
de Directive destinee a harmoniser les conditions 
de brevetabilite des programmes d)ordinateur. 
Une Communication interpretative concernant 
la liberte d)etablissement et de prestation de servi-
ces pour les agents en brevets est egalement 
annoncee. De meme) il est prevu le lancement 
d)une action pilote en vue de soutenir les efforts 
deployes par les offices nationaux de brevets pour 
promouvoir Vinnovation. Les mesures presentees 
dans la Communication de la Commission tien-
nent compte des resultats des consultations avec 
le Parlement europeen et un grand nombre 
de milieux interesses) qui ont suivi la 
publication) en juin 1990 du Livre vert 
sur les brevets (voir SMN n°8). 
«Nous avons fait de la creation d'un brevet 
unitaire valable dans la totalite du Marche 
unique une priorite politique» a declare 
le Commissaire Mario Monti, «conforme-
ment aux revendications clairement exprimees 
par les util isateurs et le Parlement europeen en faveur 
d'une protection appropriee accessible a un coGt abor-
dable et garantissant une securite juridique optimale. 
D'autres mesures complementaires seront prises pour 
ameliorer sensiblement le systeme communautaire 
des brevets au profit des entreprises europeennes 
innovantes». 
Actions prioritaires 
Les consultations ont permis de definir les actions 
prioritaires dont la Communication dresse la liste 
suivante: 
• Proposition de Reglement visant a creer un brevet 
communautaire qui, a partir d'une seule demande, sera 
valable, avec effet immediat, sur tout le territoire de la 
Communaute. Ce systeme coexistera avec les brevets 
delivres par les offices nationaux et l'Office europeen des 
brevets, offrant ainsi aux entreprises innovantes plusieurs 
possibilites en maciere de protection. 
La proposition, presentee au cours de 1999, refietera la 
necessite clairement exprimee au cours des consulta-
tions sur le Livre vert de disposer d'un brevet commu-
nautaire unitaire valable sur !'ensemble du territoire de 
!'Union. 
• La Commission va egalement preparer une proposition 
de Directive visant a harmoniser les conditions de breve-
tabilite des inventions liees aux programmes d'ordina-
teur. Cette proposition, qui devrait etre presentee avant 
l'ete 1999, aura pour effet d'harmoniser les legislations et 
les pratiques nationales afi n de garanti r aux entreprises 
de logiciels innovantes l'obtention d'une protection effi-
cace dans tous les Etats membres. Celle-ci n'est actue lle-
ment pas possible en raison des divergences d'approche 
dans les differents Etats membres. 
• La Commission publiera une Communication interpre-
tative definissant plus clairement comment les agents en 
brevets peuvent tirer profit des dispositions du T raite CE 
sur la liberte d'etablissement et de prestation de services 
dans !'ensemble de !'Union europeenne. 
• Lancement d'une action pilote en vue de soutenir les 
efforts deployes par les offices nationaux de brevets pour 
promouvoir !'innovation. Cette action sera integree au 
cinquieme programme-cadre de la Commission sur la 
recherche et le developpement. 
A plus long terme 
La Communication esquisse egalement une serie 
d'actions a engager a plus long terme. 
• Des propositions visant a harmoniser la portee des 
exceptions (a des fins non commerciales par exemple) 
aux droits conferes par les brevets dans certains secteurs 
(comme la pharmacie}. 
• Des mesures relatives au brevet europeen: lancer 
la procedure d'adhesion de la Communaute a la 
Convention de Munich; soutenir des propositions de 
reduction des taxes; reuvrer a une diminution des coGts 
de traduction des brevets europeens; enfin, encourager 
les Etats membres a engager la revision de la Convention 
de Munich, en vue de !'adapter aux evolutions technolo-
giques (par exemple dans le domaine des programmes 
d'ordinateur ou des inventions biotechnologiques). 
• La publication d'une Communication de la Commission 
sur la maniere d'ameliorer la diffusion de !'information 
sur le droit des brevets aupres des inventeurs, des cher-
cheurs et des petites et moyennes entreprises. 
• Le lancement d'une etude sur les inventions d'employes 
en vue notamment de determiner si les clauses des con-
trats de travail peuvent faire obstacle a !'innovation et de 
suggerer des procedures arbitrales appropriees pour 
regler les confiits. Dans ce domaine toutefois, la legisla-
tion ne devrait pas etre harmonisee au niveau commu-
nautaire. 
• L'organisation d'une conference europeenne auteur 
de la question de !'assurance "protection juridique" en 
matiere de litiges lies aux brevets. 
Le texte integral de la Communication 
peut etre consulte sur le site Internet de la DG XV: 
http://europa.eu.int/comm/dg 15 
Copyright: infringenient 
procedures against Ireland and 
Portugal 
The Commission has decided to 
send reasoned opinions to Ireland 
and Portugal for failure to adhere 
to international conventions 
concerning copyright and related 
rights. Contracting Parties to the 
Agreement on the European 
Economic Area Agreement 
(i.e. all EU Member States and 
Iceland) Norway and Liechten-
stein) undertook to adhere before 
1 January 1995 to inter alia the 
Berne Convention for the Protec-
tion of Literary and Artistic 
Works (Paris Act, 1971) and the 
International Convention for the 
Protection of Performers) 
Producers of Phonograms and 
Broadcasting Organisations 
(Rome Convention, 1961). 
However) Ireland has not yet 
adhered to the Paris Act and 
Portugal has still not acceded to 
the Rome Convention. Should the 
Member States concerned not 
respond within two months of 
receipt of the reasoned opinions) 
the Commission may decide to 
refer the cases to the European 
Court of Justice. 
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DGXVu rades its website 
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Web-Seite der GD XV verbessert 
Wir haben die Web-Seite der GD XV, auf die inzwi-
schen fast SOO.OOO mal pro Monat zugegriffen wird, 
wesentlich verbessert. Dabei wurde das Layout stark 
vereinfacht, um die angebotene Information noch 
leichter zuganglich zu machen. Die neue Aufmachung 
ist seit Marz "im Netz" und bietet eine Reihe zusatz-
licher Vorteile: 
• "Single Market News" ist jetzt in einem leicht 
ladbaren Format online verfi.igbar, 
• die Web-Seite wurde durch einen alphabetischen 
Index und eine thematische Gliederung (Site Map) 
erganzt, 
• von jeder Seite (z.B. unter "Neues vom Binnen-
markt") kann nun direkt auf jede beliebige Rubrik 
(z.B. "Finanzdienstleistungen") zugegriffen werden, 
• Sie konnen jetzt auf jeder Seite zwischen den ange-
botenen Navigationssprachen (Deutsch, Englisch 
und Franzosisch) wahlen, 
• selbst bei Verwendung alterer Navigationssoftware 
(z.B. Netscape 1.0 u.a.) kann auf samtliche Layout-
Bestandteile zugegriffen werden. 
r-;.- Wil lkommen bei der Europ/:lischen Kommission, GD XV I 
r1f Welcome to the European Commission, DG XV ! 
fT Bienvenue a la Commission europeenne,DG XV ! 
-
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DG XV upgrades its website 
We have substantially improved DG XV's website, 
which now attracts almost S00,000 hits per month. 
The overall design of the site has been streamlined, 
making information more easily accessible. The new 
setup is "up and running" since March, thus providing 
a number of additional features: 
• "Single Market News" is now available on-line in an 
easy-to-use format 
• an alphabetical index and a thematic site map have 
been added 
• every thematic section (e.g. "Financial Services") 
can now be accessed directly from any file presen-
ted on the site (e.g. under "Update on the Single 
Market") 
• you can now switch between the navigation 
languages (English, French and German) from any 
file presented on the site 
• even when using older browsers (e.g. Netscape 1.0 
and similar software) every feature of the site can 
now be accessed. 
La DG XV ameliore son site Internet 
Nous avons ameliore le site Internet de la DG XV qui 
est consulte pres de SOO.OOO fois par mois. La 
conception globale du site a ete simplifiee, rendant les 
informations plus facilement accessibles. La nouvelle 
installation est operationnelle depuis le mois de mars, 
fournissant un certain nombre d'avantages supple-
mentaires: 
• "Single Market News" est a present disponible en 
ligne dans un format facile a utiliser, 
• un indice alphabetique et une carte thematique 
(site map) ont ete ajoutes, 
• chaque section thematique (par exemple les "servi-
ces financiers") est desormais accessible a partir de 
n'importe quel fich ier presente sur le site (par 
exemple sous l'intitule "Actualite du Marche uni-
que"), 
• vous pouvez maintenant commuter entre les 
langues de navigation (fran~ais, anglais et allemand) 
depuis n'importe quel fichier presence sur le site, 
• meme en util isant d'anciens logiciels (par exemple 
Netscape 1.0) tous les elements de mise en page 
sont a present parfaitement lisibles. 
For free and in eleven la~ngu~g~s: 
http://europa.eu.int/business 
Overview and search for any EU related subject 
An overview facility that allows businesses to find out about Community policies which 
affect their business and a search facility in case people cannot find the information they -- -- -- -~ 
want. A search can be made for any European topic alphabetically, by subject or by simply ! 
keying in any term on the website and on several European servers - available in 11 Ian- ! 
guages. ( 
In-depth information and tailored advice on key issues 
At present four issues are covered: technical harmonisation, EU funding opportunities, 
public procurement and intellectual property rights. In depth information is given in eleven 
languages based on links to European and national information resources such as stan-
dardisation bodies and industrial property offices For public procurement, this includes a 
free access to Tenders Electronic Daily (TED), a database with European public procure-
ment opportunities. As national websites often exist only in the official language of the 
respective country, the basic information is available in 11 languages to allow businesses 
without special languages skills to access it. Moreover, businesses can obtain an instant 
translation of national websites by using the free translation service (see practical 
information - Translation service) . Detailed information on the key issues is complemented 
by advice from specialised groups of Euro Info Centres (EICs). 
Practical information which is of general interest to business. This includes: 
• Information about trade shows (organiser, exhibitor or product) via Fairsworldwide, the 
largest database for trade fairs and catalogue service on the Internet. 
~---~ 
,---~ 
• EUROPAGES, a business directory with more 500,000 companies listed by product, ,----~ 
service or activity : 
• business news (free access to wide variety of newspapers and the Commission's news i 
service "Rapid") ; 
• a free translation service (free machine translation - often useful, sometimes funny - -- ---- -~ 
from Alta Vista's translation engine powered by Systran and access to Eurodictautom for 
translating to and from eleven European languages) 
• a short message service from MTN (you can send and receive short text messages on 
almost any mobile phone in the world . In effect, it does for the cellular network what 
e-mail does for the Internet). 
• A collection of business links to other services of general interest to business (travel, 
weather, news) 
Detailed information about Community policies and Single Market rules that 
affect business 
Companies can learn about new Commission in itiatives, access preparatory documents 
such as Green and White papers, or search for EU legislation, case law or national imple-
menting measures. All available information on EU regulations and policies is accessible in 
11 languages. However, national legislation often exists only in the official language of the 
respective country and is not always free. This section also contains a link to a handy guide 
with legislation in over 40 countries (world law guide) 
Immediate access to a number databases and free advice services on a wide 
variety of topics at European, national, regional and local level and feedback. 
The following services are included: 
• Business advice is provided via a direct electronic link to more than 230 Euro Info 
Centres. It enables businesses to post their request in their language to the nearest EiC. 
• Problem solving: Businesses can seek assistance, free of charge, from the national 
"Contact Points for Business" (as notified under the Single Market Action Plan) when 
they encounter obstacles within a Member State, in particular for Single Market problems 
capable of being resolved by administrative cooperation between Member States. 
• Advice on individual rights is available from the Citizens Signpost Service, an integrated 
part of the Dialogue with Citizen and Business programme. Businesses can in particular 
seek further assistance on how to resolve a practical problem concerning the rights of 
individuals (eg. employees and their families) to live, work and provide services in the 
European Union. This section gives also access to the Dialogue with Citizens website and 
the SCAD - Guide on free movement in practice. 
• For general information about the European Union people can access the EUROPA 
server or ask a questions to the Europa "mailbox", an existing Commission service 
which is availab le on-line to the public (including businesses) for questions about general 
EU issues. 
• For more information and advice about the businesses can click on EURO services and 
choose one of the national information and advice services. Immediate information can 
also be obtained from Quest a extensive database on the Euro in I I languages. 
• A suggestion box which allows business to send suggestions and comments to the 
Commission. This will help the Commission to improve this website. 
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